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E D T 0 R A L 
In 1995 we have seen steady progres · towards the 
achievement of the Single Market. But, as the Commission's report to the Madrid 
European Council on the Internal Market in 1995 pointed out (summarized in the Special 
Insert of this edition), we still have major tasks ahead. 
The Commission's first priority is the completion of the 
legislative framework for the Single Market. For example, we must work for the adoption 
of the European Company Statute, which would facilitate companies' cross-border activities and help European 
companies to save about 30 billion ECU a year, according to the first Ciampi Report. The adoption of the new 
Directive on the protection of biotechnological inventions is also essential for the competitiveness o· our industry. 
We must do our best to make sure that citizens and business can make full and effective use of the rights that 
have been created under Single Market law. In particular, DG XV will be under pressure to deal quickly and 
efficiently with concrete problems that arise (both by improving co-operation between national administrations 
and by ensuring the quality and conformity of Member States' transposition of Directives). 
The economists of DG XV will also be very busy with 
the practical implications of the moves toward the single currency without which the full benefits of the Single 
Market will not be realized. The result of the economic review of the impact of the Single Market, due to be 
published in the second half of I 996, will constitute a sound basis for fine-tuning the existing framework of 
Single Market rules. 
As you know, the Commission has put the citizen at 
the heart of its actions. DG XV has a crucial role to play in delivering a Single Market which benefits the citizen 
to the full. For example, we will be pressing for rapid adoption of the proposals to remove frontiers controls on 
people and will launch the "Citizens First" initiative. 
Another challenge ahead of us is to ensure that the 
Single Market regulatory environment can keep pace with technological progress, such as the advent of the 
Information Society. We have to adapt the existing rules where necessary (for example, in the area of data 
protection specific rules are needed to protect personal data and privacy for mobile communications) and we 
must re~ect on the new rules (in the area of pluralism and media concentration, commercial communications or 
protection of encrypted signals) which might be necessary to ensure the free movement of services in the 
Information Society. 
Last but by no means least, as the Union is now 
committed to enlargement, our challenge is to prepare for the successful integration of the Associated Countries 
of Central and Eastern Europe into the Single Market. An Office designed to supply these countries with 
technical assistance opened its doors for business in Brussels on I O January I 996. 
As you can see, a lot has still to be done in I 996. We 
will keep you informed of progress on all these subjects and try to make sure that Single Market News will 
satisfy your hunger for information without giving you indigestion! Your suggestions for improvements are, as 
always, most welcome. 
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Libre circulation des marchandises: 
A Decision on ensuring 
transparency of exceptions 
to the principle of free 
movement of goods was 
adopted definitively at the 
23 November 1995 Inter-
nal Market Cow1eil. The 
Decision, which does not 
require national implemen-
ting legislation, will esta-
blish a new procedure as of 
1 January 1997: Member 
States will have to notify the 
Commission of measures 
preventing the free move-
ment of a model or a type 
of product which has been 
made or sold legally in 
another Member State. 
Der Binnenmarkt-Rat nahm 
am 23. November 1995 
eine Entscheidung an, die 
Ausnahmen vom Grundsatz 
des freien Warenverkehrs 
transparenter machen soil. 
Mit dieser Entscheidung, 
die nicht in innerstaatliches 
Recht umgesetzt werden 
mu£, wird zum 1. Januar 
1997 ein Verfahren ein-
gefuhrt, wonach die Mit-
gliedstaaten der Kommis-
sion Ma£nahmen melden, 
die den freien Warenverkehr 
von Mustern oder Arten 
von Waren unterbinden, die 
in einem anderen Mitglied-
staat rechtma£ig hergestellt 
oder verkauft warden sind. 
Le Conseil Marchi interieur du 
23 novembre 1995 a procede a 
Fadoption finale d)une decision 
instaurant un mecanisme de 
transparence selon lequel les Etats 
membres devront notifier a la 
Commission les mesures empechant 
la libre circulation de produits 
pourtant legalement fabriques ou 
commercialises dans un autre Etat 
membre. La procedure instauree 
par cette decision devra etre 
appliquee par les Etats membres a 
partir du ler janvier 1997. 
La decision adoptee le 23 novembre prevoit 
que les Etats membres notifieront a la Com-
mission les mesures empechant la libre circula-
tion de produits d'un certain type ou modele 
pourtant legalement fabriques ou commercia-
lises dans un autre Etat membre. Ces mesures 
devront etre notifiees si elles ont pour effet 
direct ou indirect: 
- une interdiction generale; 
- un refus d'autorisation; 
- une modification du modele ou type de 
produit; 
- un retrait du marche. 
Ce nouveau mecanisme de transparence repre-
sente une solution pragmatique permettant 
d'assurer le bon fonctionnement de la recon-
naissance mutuelle des regles nationales non 
harmonisees et, ainsi, la libre circulation des 
marchandises au sein du Marche unique. 
Assurer le bon fonctionnement de la 
reconnaissance mutuelle 
C'est l'exercice de recensement des exceptions 
a la libre circulation des marchandises effectue 
par la Commission en vertu de !'article I 00 B du 
Traite CE qui est a l'origine de la proposition de 
decision. 
II ressortait de cet exercice de recensement, 
ainsi que de l'examen d'autres etudes, que la 
nature et les causes reelles des obstacles 
residuels signales par les uns ou les autres ne 
peuvent pas etre identifiees de maniere suffi-
samment precise et circonstanciee a travers 
des rapports de synthese ou a partir de simples 
sondages. Autrement dit, chaque cas est 
specifique, et doit faire l'objet d'un examen spe-
cifique. En outre, des enquetes menees aupres 
des entreprises ont montre que !'absence de 
reconnaissance mutuelle des dispositions 
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nationales qui n'ont pas ete harmonisees au 
niveau communautaire constitue un obstacle 
majeur au commerce au sein du marche unique. 
Or, la reconnaissance mutuelle des regles 
nationales dont !'harmonisation n'est pas jugee 
necessaire par la Communaute constitue le 
socle de toute la strategie d'achevement du 
marche interieur adoptee en 1985. 
A present que la Communaute dispose d'une 
legislation fixant les exigences essentielles 
requises des produits juges sensibles en termes, 
notamment, de protection de la sante ou de 
l'environnement, la reconnaissance mutuelle 
des regles nationales non harmonisees doit 
done etre appliquee sauf rares exceptions 
dument justifiees. 
Reglement plus rapide des problemes et 
absence de bureaucratie 
La procedure de transparence etablie par la 
decision permettra un reglement plus rapide 
des problemes, soit par un ajustement des 
dispositions nationales, soit - si necessaire - par 
une adaptation de la legislation communautaire 
existante. Sur base de cette notification, la 
cooperation instauree entre les Etats membres, 
avec le soutien de la Commission, contribuera 
en outre a assurer que !'action de la Commu-
naute n'excede pas ce qui est necessaire pour 
atteindre l'objectif de libre circulation. 
Les notifications au titre de la nouvelle decision 
ne devraient pas depasser quelques dizaines par 
an, et ne porter que sur un nombre limite de 
legislations nationales. Afin d'eviter toute 
bureaucratie inutile, la procedure d'information 
se limite a la transmission d'une page de 
renseignements essentiels, accompagnee d'une 
simple copie de la mesure prise. 
References: 
Decision N°3052/ 95/ C 
du PE et du Conseil du 
13/ 12/ 1995, 
Journal Officiel CE 
N°L321 du 30/ 12/ 1995 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Gauthier Pierens 
DG XV/A-I 
TEL: (+32.2) 295 98 34 
FAX: (+32.2) 296 09 50 




























O DK NL L P S F UK E FIN I B IRL EL D A UE 
State of Implementation of the White Paper Measures 
275 provisions in force/ 221 requiring national implementing measures 
Breakdown of Situation by Member State 
(21 November 1995) 
Measures Not applicable Derogations Measures not partial Infringement for 
notified notified notification non-conformity 
DK 217 2 0 0 
NL 212 I 0 5 2 I 
L 208 5 0 8 0 0 
p 208 2 3 6 0 2 
s 203 3 7 7 I 0 
210 0 0 6 2 
UK 206 0 
:1 
4 
E 205 0 2 2 
FIN 194 5 4 9 9 0 
I 199 0 14 2 3 
B 200 0 II 2 7 
IRL 198 0 16 2 2 
EL 193 2 3 20 2 
D 193 2 0 10 4 12 
A 185 2 7 17 10 0 
Au 21 novembre 1995, les Etats 
membres avaient transpose 93,2% des 221 
mesures du Livre blanc sur le marche 
interieur de 1985. Si la Suede fait partie du 
peloton des six Etats membres qui one 
atteint le seuil de transposition de 95%, 
l'Autriche et la Finlande accusent toujours 
des retards importants. 
Dans certains secteurs des, la qualite des 
mesures de transposition laisse a desirer. 
II s'agit notamment des secteurs suivants: 
- marches publics: c'est le secteur ou l'on 
rencontre le plus de problemes aussi bien 
en terme de retard pour la communica-
tion des mesures de transposition qu'en 
terme de la qualite de la transposition; 
- assurances: la Commission a decide de 
saisir la Cour de Justice contre l'Espagne 
et la Grece pour ne pas avoir communi-
que la mise en ceuvre de dispositions 
pour les troisiemes directives vie et non-
vie et une evaluation de la transposition 
dans les autres Etats membres est en 
cours; 
- libre circulation des personnes: seulement 7 
Etats membres one completement 
transpose le deuxieme systeme general 
pour la reconnaissance des formations 
professionnelles et la Commission a 
ouvert des procedures d'infraction 
contre plusieurs Etats membres pour 
transposition incorrecte des trois directi-
ves concernant le droit de sejour; 
- nouvelles technologies et services audio-
visuels: en general la transposition des di-
rectives dans ce secteur est tres tardive 
(p.ex. la directive 9 I /263 sur les equipe-
ments de terminaux de telecommunica-
tions) ce qu i donne lieu a un risque reel 
de fragmentation du marche unique; 
- propriete intellectuelle et industrielle: les 
Etats membres ne transposent les direc-
tives qu'avec de considerables retards et 
souvent seulement apres l'ouverture de 
procedures d'infraction. Par exemple, 
5 Etats membres n'ont pas encore trans-
pose la directive relative au droit de 
location, de pret et a certains droits 
voisins du droit d'auteur pour laquelle la 
date limite de transposition etait le 
I er juillet 1994. 
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Resultats du Conseil 
Marche I nterieur du 
23/11/95 
Le Conseil a eu un pre-
mier debat sur Vinitiative 
((Citizen First))) presente 
par Mario Monti commis-
saire responsable du 
marche unique. Un large 
consensus s)est degage sur 
flopportunite de lancer 
cette action (voir p. 5). Le 
commissaire a egalement 
presente la communica-
tion de la Commission sur 
la strategie de l)Union en 
matiere de comptabilite 
(voir p 14). Les ministres 
ont discute du fonctionne-
ment du marche unique, 
de fletat de transposition 
(voir ci-contre) et de la 
cooperation administrati-
ve (voir p 6). 
Par ailleurs, le Conseil a 
degage un accord politique 
a l)unanimite sur les 
amendements aux directi-
ves ((marches publics)) a la 
suite de ?Accord sur les 
Marches Publics (AMP) 
signe a Marrakech en 
avril 1994 (voir article 
p 4) et a formellement 
adopte une decision in-
staurant un mecanisme de 
transparence pour les me-
sures derogeant au princi-
pe de la reconnaissance 
mutuelle (voir p2). 
3 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Laura Gatti DG XV/A-I 
TEL:(+ 32.2)299 16 03 
FAX:(+ 32.2)296 09 50 
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The Internal Market Coun-
cil reached an agreement on 
23 November 1995 to 
adapt the EC public procu-
rement Directives in the 
light of the Governement 
Procurement Agreement 
(GPA) signed in Marrakesh 
on 15 April 1994. The 
changes will create better 
rights for companies inside 
the Community, while the 
GPA will open to them 
markets in foreign countries 
of more than 340 billions 
ECUs per year. 
Am 23. November 1995 
verstandigte sich der Bin-
nenmarkt-Rat auf eine An-
passung der EG-Vergabe-
Richtlinien auf der Grund-
lage des am 15. April 1995 
in Marrakesch unterzeich-
neten Obereinkommens 
tiber das offentliche Be-
schaffungswesen. Die Rech-
te der Unternehmen aus der 
Gemeinschaft werden im 
Zuge dieser Anpassung ge-
starkt. Gleichzeitig offnen 
sich ihnen <lurch das Ober-
einkommen auslandische 
Markte im Wert von tiber 
340 Mrd. ECU pro Jahr. 
Le Conseil Marchi Intirieur est 
arrive a un accord 1 le 23 novembre 
1995 sur les adaptations a apporter 
aux directives communautaires 
relatives aux marches publics a la 
suite a l)entrie en vigueur le 1 er 
Janvier 1996 de !)Accord sur les 
Marches Publics (AMP). Cet Accord 
a ouvert de nouvelles opportunitis 
commerciales aux entreprises 
communautaires en termes d)acces 
aux contrats de marches publics dans 
un grand nombre de pays tiers dont 
les marches itaient jusqu )ici 
totalement) ou presque totalement) 
fermis et la Commission poursuit les 
nigociations en vue d)ilargir la 
portie de fJ Accord. 
I. Avantages directs de l'AMP pour 
les entreprises de l'Union 
L'accord sur les marches publics, signe le 
15 avril 1994 a Marrakech, represente 
d'importantes ouvertures en termes 
d'acces aux marches des pays tiers pour les 
entreprises communautaires. L'accord, qui 
a ete signe avec sept pays (Norvege, 
Suisse, Israel, Coree du Sud, Canada, Japon 
et Etats-Unis), a ouvert aux entreprises 
europeennes depuis le I er janvier 1996 
des marches dans ces pays qui represen-
tent une valeur de plus de 340 milliards 
d'ECUs par an, auxquels ii faut rajouter 
l'ouverture d'un marche americain de 
quelque 76 milliards d' ECUs suite !'accord 
signe avec les Etats-Unis. 
L'accord prevoit le libre acces pour les 
entreprises europeennes a tous les 
contrats au niveau des gouvernements 
centraux ainsi qu'a la quasi-totalite des 
contrats passes par les autorites regionales 
et locales. Par exemple, au Japon, les con-
trats passes par les 47 prefectures sont 
ouverts aux entreprises europeennes. 
L'accord prevoit egalement, et ce pour la 
premiere fois, l'acces a certains secteurs 
de service public dits "secteurs exclus": ii 
s'agit, par exemple, de l'acces aux marches 
passes dans les secteurs de l'eau en 
Norvege, en Suisse, en Coree du Sud, en 
Israel et au Japon, aux marches de l'electri-
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cite en Coree, en Norvege, en Suisse et en 
Israel, aux marches des aeroports en 
Israel, en Norvege, en Suisse et au Japon, 
et des ports en Israel, en Coree et au 
Japon. 
L'AMP represente egalement une impor-
tante innovation dans la mesure ou ii 
prevoit des procedures de contestation 
pour les entreprises europeennes dans les 
pays concernes. Ces entreprises pourront 
porter plainte devant les Cours ou 
Tribunaux de ces pays et obtenir, entre 
autres, la correction de la violation ou une 
compensation des pertes ou dommages 
subis. 
- Acces au marche americain: 
Les firmes europeennes auront 
desormais acces aux marches 
publics americains dans le secteur 
de l'electricite et pour certains 
ports et aeroports. Elles pourront 
participer a tous les appels d'offres 
pour la fourniture de marchandises 
et de services (de plus de 139.000 
ECUs) et de construction (de plus de 
5,3 millions d'ECUs) passes par le gou-
vernemental central americain (seuls les 
marches publics passes par !'administration 
federale de !'aviation sont exclus). 
Elles auront egalement acces aux appels 
d'offres des collectivites publiques pour la 
fourniture de biens et services (de plus de 
271.000 ECUs) et la construction (de plus 
de 5,3 millions d'ECUs) dans 39 des 52 
Etats americains, parmi lesquels les cinq 
plus importants (New York, Californie, 
Floride, Texas et Illinois) et auront acces 
au meme titre que les firmes americaines 
aux contrats de marches publics passes par 
sept grandes vflles americaines (Chicago, 
Detroit, Boston, Dallas, Indianapolis, 
Nashville et San Antonio). 
- Poursuite des negociations 
La Commission poursuit ses efforts pour 
ameliorer l'acces aux marches des pays 
tiers pour les entreprises europeennes. En 
Marche 
EWE M+WM#M·i"i MWI 
partenariat avec les Etats-Unis, elle essaie 
d'approfondir et d'elargir la portee de 
l'AMP. II s'agit notamment d'essayer de 
soumettre le plus grand nombre de con-
trats possibles dans les pays tiers aux reg-
les de l'accord. La Commission vient de 
negocier un accord en ce sens avec Israel 
et est en trai,n d'en negocier un avec la 
Suisse. La Commission etudie egalement, 
en collaboration avec l'industrie, les 
besoins des entreprises europeennes en 
vue d'elargir l'Accord. Le Liechtenstein, 
Aruba et Singapour devraient adherer 
prochainement et d'autres suivront sans 
aucun doute. 
2. Adaptation des directives 
communautaires 
Les dispositions de l'AMP sont ap-
plicables dans l'Union depuis le 
I er janvier 1996. II en resulte que 
les entites adjudicatrices visees a 
la fois par les directives et par 
l'AMP doivent appliquer, a propos 
du meme marche, deux regimes ju-
ridiques differents. Dans la mesure 
ou les refles de l'AMP sont sur cer-
tains points plus favorables que les reg-
les communi utaires, ii est indeniable que 
le fonctionne111ent du regime CE s'en trou-
ve affecte. I 
Clarifications sur la portee des 
modifications 
Les modifications sont destines a creer de 
meilleurs droits pour les entreprises 
europeennes au sein de la Communaute et 
a eviter un certain nombre de discrimina-
tions . et de complications. Le but des 
modifications est notamment, dans la 
mesure ou les dispositions de l'AMP 
different de celles des directives, d'eviter: 
- les discriminations a rebours, c'est-a-
dire de garantir que les entreprises de 
l'Union europeenne beneficient d'un 
traitement aussi favorable que celui 
qui est reserve aux entreprises des 
pays tiers signataires de l'AMP; 
- !'application a un meme marche de 
regimes proceduraux differents su i-
vant la nationalite des soumissionnai-
res (par exemple, des delais differents 
a respecter pour la remise des offres) 
ce qui pourrait creer de serieuses 
complications administratives et un 
risque de confusion pour les entites 
adjudicatrices; 
- les discriminations entre entices adju-
dicatrices: ii s'agit notamment d'eviter 
les discr iminations entre entices 
pr ivees et publiques pour la passation 
des contrats (l'AMP, contrai rement 
aux directives communautaires, eta-
blit une distinction entre ces deux ty-
pes d'entites); 
- !'application de regles differentes se-
lon les secteurs et a l'interieur d'un 
meme secteur (par exemple, des reg-
les distinctes en fonction du type de 
service assure: chemin de fer urbains 
ou non urbains, etc.) qui risqueraient 
de creer des distorsions de concur-
rence. 
Par ailleurs, le Conseil a propose d'inserer 
un considerant dans le preambule de la di-
rective 93/38/CEE sur les marches publics 
dans les "secteurs exclus" (eau, energie, 
transports et telecommunications) pour 
clarifier le fai t que " le regime applicable aux 
soumissionnaires et produits de pays tiers 
signataires de l'AMP est celui defini par 
l'AMP dont le champ d'application n'englo-
be pas les marches passes par les entites 
adjudicatrices visees a !'article 2, paragrap-
he I lettre b", c'est-a-dire par les entices 
privees. 
1 Le Parlement europeen doit encore donner son 
avis avant que ?accord obtenu au Conseil 
puisse etre finalise. 
((Citizens First '' 
Initiative 
Nearly thirty European 
trade associations and ci-
vic rights bodies attended 
a second consultative mee-
ting with the Commission 
on 18 December 1995 in 
Brussels to help prepare the 
((Citizens First )) initiative. 
This initiative ( described 
in the issue N ° 1/95 of 
Single Market News) will 
be launched later this year 
and will include successive 
campaigns designed to in-
form citizens of the exten-
sive rights they now have as 
a result of the creation of 
the Single Market. The or-
ganisations welcomed the 
Commission)s intention to 
explain, simply and clear-
ly, that every citizen has 
the right, for example, to 
live, work, study, travel, 
buy and receive health 
care in any other Member 
State. A full progress re-
port will appear in the 
next issue. 
For more information, 
please contact 
Richard Upson DG XV/A-I 
TEL:(+32.2)296 70 OJ 
FAX:(+32.2)295 43 51 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Claudio Romanini, 
DG XV/B-3 
TEL:(+ 32.2)296 23 60 
FAX:(+32.2)296 09 62 
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Ireland: commercial 
agents 
A decision to send Ireland 
a reasoned opinion has 
been adopted by the Com-
mission on 13 December 
1995 for failure to 
implement properly the 
Directive on Self-Employ-
ed Commercial Agents 
(86/653/EEC) as regards 
compensation for self-em-
ployed commercial agents 
on termination of their 
contract. The Commission 
considers that Ireland has 
failed to apply the Directi-
ve)s requirement to ensure 
that a commercial agent 
on termination of his 
agency contract has the 
right to receive from his 
principal either an indem-
nity or compensation. Ire-
land implemented the Di-
rective in January 1994) 
but failed to make any 
choice in its national im-
plementing laJV between 
the indemnity and com-
pensation options. It is 
therefore not clear how an 
Irish court would rule in 
the event an agent brought 
a claim for an indemnity 
or compensation. In the 
absence of a satisfactory re-
ply to the reasoned opi-
nions within 40 working 
days of receipt) the Com-
mission may decide to refer 
Ireland to the Court of 
Justice. 
For more information about the 
Directive 86/653/EEC, please 
contact Suzanne Jessel DG XVIE-1 
TEL:(+ 32.2)296 22 94 
FAX:(+ 32.2)295 09 92 
La Commission a publie en decembre 
1995 ses commentaires sur le rapport du 
Groupe Molitor sur la simplification admi-
nistrative et legislative 1• La Commission 
estime que le travail du Groupe constitue 
une precieuse contribution pour stimuler 
la reflexion et les travaux de simplification 
dans la Communaute, meme si, sur 
certains points, elle n'approuve pas les 
conclusions du rapport. Les recommanda-
tions du Groupe ont ete analysees point 
par point et bon nombre d'initiatives 
nouvelles ont deja ete prises ou sont en 
cours pour simplifier et ameliorer la legis-
lation communautaire. 
Un processus en cours 
Comme le demontre la diminution du 
nombre d'initiatives legislatives nouvelles 
(de 61 en 1990 a 25 en 1995), la Commis-
sion se montre, depuis quelques annees 
deja, plus selective en limitant le nombre et 
la portee de ses initiatives grace a une 
application judicieuse des principes de 
subsidiarite et de proportionnalite, une 
plus grande consultation des parties 
interessees et un recours accrus aux 
evaluations d'impact de ses propositions. 
La Commission s'est egalement engagee 
dans un programme d'evaluation de la 
legislation en vigueur qui devrait aboutir 
mi-1996. 
L'effort communautaire doit etre 
relaye au niveau national 
II faut souligner que les efforts au niveau 
communautaire doivent etre relayes au 
niveau national, ce qui ne semble pas etre 
le cas pour le moment. La plupart des pro-
blemes d'exces de reglementation identi-
fies par les entreprises proviennent des 
legislations nationales, comme le confirme 
un recent rapport de l'UNICE 2 . Rien que 
pour l'annee 1995, les Etats membres ont 
notifie a la Commission 439 mesures 
nationales concernant les produits! La 
Commission a cherche a simplifier ou 
ameliorer ces mesures afin d'alleger le 
fardeau reglementaire, mais ii est clair que 
les Etats membres doivent assumer davan-
tage leurs responsabilites ace niveau. 
Commentaires de la Commission 
Le Groupe a fait 18 propositions d'ordre 
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lification admini 
general ainsi que des recommandations 
dans un certain nombre de domaines spe-
cifiques. 
- Sur le plan general, la Commission entend 
notamment, conformement aux recommanda-
tions du Groupe: 
• intensifier les travaux de codification de 
la legislation communautaire; 
• poursuivre et approfondir le processus 
d'evaluation de la legislation existante: 
le rapport "Mieux legiferer" (COM(95)580 
final) indique le schema d'evaluation et 
d'action de la Commission sur l'avance-
ment duquel elle fera rapport chaque 
annee; 
• consulter en temps opportun toutes les 
parties interessees avant de faire des 
propositions: le programme de travail de la 
Commission pour 1996 comprend 35 
initiatives de lancement de debat, dont 9 
Livres verts ou blancs, pour 19 proposi-
tions legislatives nouvelles; 
• rationaliser sa politique reglementaire: la 
Commission a adopte des lignes directri-
ces generales de politique reglementaire 
qui ont pour objet de consolider et 
rationaliser les differentes pratiques et 
instructions en vigueur dans ses services et 
d'assurer la coherence entre les differen-
tes politiques de !'Union; 
• infliger des sanctions pecuniaires aux 
Etats membres qui ne se conferment pas 
aux arrets de la Cour de Justice relatifs a la 
non-application ou au non-respect de la 
legislation CE: la Commission va saisir les 
Etats membres d'une communication rela-
tive aux lignes directrices dont elle entend 
s'inspirer pour la mise en reuvre de !'arti-
cle 171 du Traite C~ qui attribue a la Cour 
la competence cf'imposer une sanction 
pecuniaire a un Etat membre en cas de 
non-execution d'un arret. 
- En ce qui concerne les domaines particuliers 
vises par le rapport, la Commission a entrepris 
un certain nombre d'actions qui vont dons le 
sens des propositions du Groupe. II s'agit 
notamment: 
• d'assurer une protection adequate des 
inventions biotechnologiques dans !'Union 
europeenne (une nouvelle proposition de 
directive a ete presentee, voir article p20); 
• de poursuivre les efforts pour assurer la 
References: 
SEC(95 )2121 final du 
29/ 11/ 1995. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Anthony Dempsey 
DG XV/A-I 
TEL:(+ 32.2)295 73 57 
FAX:(+32.2)296 09 50 
OU 295 43 51 
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rative et le islative: 
transposition des directives CE sur les 
marches publics et surveiller la conformite 
des legislations nationales d'application 
(les nombreuses procedures d'infraction 
engagees dans ce domaine montrent que la 
Commission n'est pas inactive a cet egard) . 
La Commission etudie egalement les 
moyens d'ameliorer la transparence et 
l'efficacite des regles marches publics (une 
communication visant a promouvoir une 
certaine equivalence des sanctions pour les 
infractions aux regles marche interieur a 
ete presentee le 3 mai 1995 3 ), elle va 
lancer des etudes en vue de comparer la 
realite et l'efficacite des modalites de re-
cours dans le domaine des marches publics 
et entend publ ier prochainement une com-
munication presentant des methodes pour 
aider les PME sous-traitantes a exploiter 
mieux l'ouverture des marches publics; 
• de lancer une etude concernant la simpli-
fication, la reduction ou la suppression de 
certaines obligations imposees aux 
societes a responsabilite limitee comptant 
un petit nombre d'actionnaires, y compris 
la possibilite de beneficier de regles simpli-
fiees (les resultats de cette etude devraient 
etre disponibles pour le dernier trimestre 
de 1996). 
1 La Commission avait charge en septembre 
1994 ungroupe d)experts independants issus de 
divers milieux (industrie, monde syndical, uni-
versite, magistrature et f onction publique) et 
preside par Bernhard Molitor (ancien chef du 
departement economique au Ministere alle-
mand de FEconomie) d )evaluer flimpact des le-
gislations communautaires et nationales sur la 
competitivite et Femploi et d)adresser des recom-
mandations pour ameliorer la situation . Le 
rapport du Groupe a ete publie en j uin 1995 
(COM (95)288/2 fina l) . 
2 R apport de FUNICE: ccLiberer le potentiel de 
FEurope par une reforme reglementaire ciblee))' 
octobre 1995 
3 Communication sur le role des sanctions pour 
la mise en rruvre de la legislation communau-
taire dans le domaine du marche interieur, 
COM(95) 162final (voir DG X V News de juil-
let 1995) . 
Central and Eastern Europe Countries: 
If you wish to contact 
the Office, 
please write to us : 
The Director, Technical 
Assistance Information 
Exchange Office, 
av. de Cortenberg 80, 
I st floor, 
B-1040 Brussels 
or dial the 
following number: 
(+ 32.2)296 73 08 
The Technical Assistance Information 
Exchange Office to help the Associated 
Countries of Central and Eastern Europe 
to prepare for integration into the Single 
Market has opened in Brussels. The Office 
will serve as a one stop shop for all techni-
cal assistance and information requests 
from the Associated Countries. The servi-
ces on offer include documentation, upda-
tes on Union legislation , notably in the 
White Paper I areas, advice and informa-
tion on Single Market matters, the mobili-
sation of a pool of experts and the creation 
of relevant databases. In order to work 
successfully, the Office will seek - and has 
to be able to rely on - a good relationship 
with all Commission services, Member 
States' administrations concerned as well 
as the administrations of the Associated 
Countries. 
The Office will be staffed by officials from 
DG XV, DG I (External Relations), DG Ill 
(Industrial Policy), DG VI (Regional Poli-
cies) and DG XXI (Customs and Indirect 
Taxation). Bridget Czarnota from DG XV, 
already task force leader for the drafting of 
the White Paper, has been appointed 
Director of the Office. Heinz Koller, also 
from DG XV, has joined up and two more 
officials from DG XV are expected to 
move soon. As Deputy Director, Peter 
Kalbe from DG IA has been nominated. 
Durante Rapacciuolo from DG Ill and 
Charlotte Pricoupenko from DG XXI have 
also taken up work at the new premises. 
Reinforcement in the form of experts from 
Member States' administrations, the 
Associated Countries and back-up staff 
provided through outside personnel has 
also been foreseen . 
1 White Paper on the Preparation of the Associa-
ted Countries of Central and Eastern Europe 
for Integration into the Internal Market of the 
Union (COM(95) 163 final of 10/ 05/ 1995). 
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The Commission responded 
in December 1995 to the 
recommendations of the 
Molitor Group, which had 
reported to it in June on 
Legislative and Administra-
tive Simplification. The 
Commission found some 
common ground with the 
report and considered that 
it represented a valuable 
contribution in this field. 
Many of the Commission's 
activities correspond to ap-
proaches recommended by 
the Group, including the 
continuation of the process 
of evaluating existing legis-
lation, codifying and conso-
lidating legislation to im-
prove transparency and en-
suring wide consultation 
and careful evaluation when 
launching new legislative 
proposals. 
Die Kommission antwortete 
im Dezember 1995 auf die 
Empfehlungen der Molitor-
Gruppe, die ihr im Juni 
tiber gesetzgebende und 
administrative Vereinf-
achung berichtet hatte. Die-
se Empfehlungen gehen 
weitgehend im Sinne der 
Kommission und werden 
von ihr als wertvollen Beit-
rag betrachtet. In der Tat, 
entsprechen viele Aktivita-
ten der Kommission diesen 
Empfehlungen: bei neuen 
Gesetzgebungsvorscblagen, 
die bestende Gesetzgebung 
zu kodifizieren und zu kon-
solidieren um die Transpa-
renz zu verbessern sovie 
eine breite Konsultation 
und vorsichtige Bewertung 
zu gewabrleisten. 
ACTUALITE DU MARCHE INTERIEUR 
Taxation: 
French Public Procure-
ment Case to the Court 
The Commission decided 
on 13 December 1995 to 
refer France to the Court 
of Justice for violations of 
Community rules on pu-
blic procurement arising 
from the construction of a 
school in Wingles. In the 
absence of a reply to the 
reasoned opinion notified 
on 8 September 1995 to 
the French authorities) 
the Commission has deci-
ded to refer France to the 
Court for violation of the 
provisions of the Directive 
on public works contracts 
(Directive 71/305/EEC 
as amended by Directive 
89/440/EEC). The Com-
mission considers that the 
French authorities failed 
to fulfil their obligations 
under the Directive by pu-
blishing a contract notice 
quoting purely French 
qualifications without 
mentioning the equivalen-
ce of qualifications from 
other Member States and 
by confusing the various 
criteria envisaged at the 
time of the procedure in 
order to award the con-
tract to the locally-esta-
blished tenderer. 
For more information about 
implementation of public procure-
ment Directives, please contact 
Christian Servenay DG XV/B-3 
TEL:(+ 32.2)295 51 39 
FAX:(+ 32.2)296 09 62 
Market and Taxation 
Commissioner Mario Monti outlined his 
initial views on the major challenges in the 
taxation field and how the Community 
could tackle them, when he addressed the 
Standing Committee of Heads of National 
Tax Administrations 1 (HOT A), on 17 No-
vember 1995. Mr Monti indicated the 
Commission may issue a Communication 
on direct taxation during 1996. 
The Commissioner stressed that, although 
direct taxation was within the competence 
of Member States, they must exercise their 
powers in accordance with Community 
law. The growing mobility of economic 
factors was putting strain on tax systems, 
which had both to be non-discriminatory 
and to prevent tax loss through evasion 
and avoidance. The Commission's major 
tax concern was the framework for the 
development and the smooth functioning 
of the Single Market. This notably meant 
ensuring non-discrimination across the 
four basic freedoms of movement, of 
goods, people, services and capital. 
Overview 
Mr Monti summarised the current state of 
play as follows: 
Single market barriers - personal tax: 
Mr Monti was pleased with some propo-
sed changes on personal allowances follo-
wing the Court of Justice's decision in the 
Schumacker case 2 . More progress was, 
however, still necessary, for example on 
the cross-border payment of insurance 
premiums, loan interest and alimony. 
Single market barriers - business tax: 
overall harmonisation is not an objective in 
itself, although harmonising certain aspects 
may be necessary. Tax barriers to cross-
border income flows had to be eliminated, 
while ensuring effective taxation at least 
once. A number of problems remain, inclu-
ding permanent establishments, financial 
services and cases of double taxation not 
resolved by bilateral tax treaties. 
Longer-term single market issues: 
the Commissioner underlined the need to 
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work to.gether to combat unfair competi-
tion for other Member States' tax reve-
nues, as a process of fiscal degradation 
would be detrimental to the Community 
as a whole. 
Other Community objectives: tax also has an 
important role in initiatives to stimulate 
small and medium sized enterprises and 
the introduction of Economic and 
Monetary Union. 
Tackling the issues 
There are three ways of achieving com-
mon objectives: Community legislation, 
the judicial path and voluntary co-
operation. These are not mutually exclusi-
ve. Mr Monti expressed disappointment 
that the legislative route, which requires 
unanimity, has yielded so little, and urged 
the Council to consider the Commission 
proposals still on the table 3 • The courts 
are the other forum for developing a true 
Single Market, but, although they may find 
tax rules discriminatory, they cannot build 
new systems in their place. Co-operation 
with and between Member States is there-
fore essential, although this on its own 
could not deliver legal certainty. 
The Commission may put forward a Com-
munication on direct taxation during 1996. 
This would set out its priorities, be broad-
ly consultative in nature and address both 
general policy lines and institutional mat-
ters. In defining priorities Mr Monti stres-
sed he wo~ld listen carefully to individuals, 
to business and to Member States. 
1 The Standing Committee of Heads of Natio -
nal Tax Administrations meets once or twice a 
year. 
2 Case C-279/93, Judgment of 14/ 02/1995. 
3 In particular, the 1993 proposals to extend the 
scope of~he Merger and the Parent-Subsidiaries 
Directives (COM(93)293 - EC Official Jour-
nal N °C225 of20/ 08/1993) and the 1990 pro-
posal on the losses of permanent establishments 
and subsidiaries situated in other Member 
States (COM(90)595). - EC Offic ial Journal 
N°C53 of28/02/1991) . 
For more information, 
or if you would like to give 
us your views on direct 
taxation problems and 
priorities, please contact 
David Clissitt DG XV/A-4 
TEL: (+32.2)295 27 02 
FAX: (+32.2)295 63 77 
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Second Bankin Directive-consultation: 
restation de services et de 
notion d"'interet gene-
1" dans la deuxieme direc-
e bancaire. Il s'agit de de-
. clairement les condi-
s dans lesquelles les 
ts membres peuvent in-
quer l'interet general 
ur empecher une institu-
n de credit d'un autre 
at membre de fournir ses 
sent de quatre mois apres 
publication de la commu-
·cation au Journal Official 
E (N°C29ldu 4/ 11/96) 
A Communication on the exercise 
of the freedom to provide cross-border 
services and the concept of (;general 
good)) in the Second Banking 
Directive 1 was adopted by the 
Commission on 31 October 1995. 
This Communication will constitute 
the basis of a broad debate on these 
issues with interested parties and the 
Member States. The Communication 
will be finalised in the light of this 
debate. 
The Communication dispels many uncer-
tainties surrounding the exact scope of the 
freedom to provide cross-border services 
and maps out the legal framework in which 
a Member State may invoke the concept of 
"general good" in order to impede the 
provision of services by a cred it institution 
legally established and approved in another 
Member State. 
Cross-border services 
The Communication defines the precise 
scope of the obligation on credit institu-
tions wishing to provide cross-border 
services to notify to home Member State 
authorities the list of services they intend 
to offer for the first time in other Member 
States. It clarifies the difference between 
provision of services and establishment 
and elaborates on a number of situations 
where it is difficult to distinguish between 
the two concepts. It gives the Commis-
sion's views on the nature of the notifica-
tion procedure and on the legal implica-
tions of failing to comply with the proce-
dure. Lastly, it clarifies the Commission's 
view that as soon as a credit institution has 
notified the home Member State authori-
ties of its intention to provide services, it 
can commence operations without waiting 
for confirmation of receipt of the notifica-
tion from the host Member State authori-
ties. 
"General Good" 
The Communication analyses the concept 
of "general good" from two key perspecti-
ves. First, the host Member State is not re-
quired to communicate its "general good" 
rules to credit institutions wishing to open 
a branch in its territory. Second, the Com-
munication notes that the principle of mu-
tual recognition should be applied irre-
spective of whether credit institutions are 
operating by way of the freedom to provi-
de services or th rough a branch. 
In addition, the Communication describes 
the legal framework in which the host 
country's "general good" rules can still be 
applied against a Community credit institu-
tion. Such rules must be: 
- in the interest of the "general good" 
(such as professional rules to protect the 
recipient of services, protection of 
consumers, etc.); 
- non-discriminatory (unless the host 
Member State can prove that such a dis-
crimination is justified on public policy, 
security or health grounds); 
- non-duplicatory (i.e. not duplicate rules 
applicable in the home Member State); 
- objectively necessary, and 
- proportionate to the objective pursued. 
The Communication will allow credit insti-
tutions, consumers and the Member States 
to be fully informed of the Commission's 
position on these issues. It will also be an 
objective element to be taken into account 
by national courts when applying Commu-
nity law in this field. All interested parties 
are invited to submit comments on the 
Communication by the beginning of Febru-
ary 1996. It will then be finalised in the light 
of those reactions. 
Other financial services 
The Commission is fully aware that similar 
problems of interpretation - for example 
of what is justified to protect the "general 
good" - exist for other financial services. 
However it considers that, as the third 
insurance liberalisation Directives only 
came into force a little more than one year 
ago and the Investment Services Directive 
from I January 1996, it would be too early 
to launch a similar consultative paper 
concerning these two areas. But the 
Commission has begun to reflect on inter-
pretation problems which already arise in 
the sectors of insurance and securities and 
it will make sure that the positions taken 
on all financial services are consistent. 
1 Directive 89/ 646/ EEC of 15/ 12/ 1989 - EC 
Official Journal N °386 of 30/ 12/ 1989. 
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Die Komrnission hat am 
31. Oktober 1995 eine Mit-
teilung liber die Auslegung 
der Begriffe "freier Dienst-
leistungsverkehr" und "All-
gemeininteresse" in der 
zweiten Bankenrichtlinie 
angenommen. In dieser 
Mitteilung werden die Vor-
aussetzungen prazisiert, un-
ter denen die Mitgliedstaat-
en sich auf das Allgemein-
interesse berufen konnen, 
um die Erbringung von 
Dienstleistungen eines 
Kreditinstituts aus einem 
anderen Mitgliedstaat in 
ihrem Hoheitsgebiet zu un-
terbinden. Alle Interessie-
rten konnen der Komrnis-
sion innerhalb von vier 
Monaten nach Veroffent-
lichung der Mitteilung im 
Amtsblatt der EG (ABI. Nr. 




Communication on the 
exercise of the freedom to 
provide cross-border ban-
king services and the con-
cept of "general good" in 
the Second Banking Direc-
tive - EC Official Journal 
N°C291 of 4/ 11/ 1995 
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SERVICES FINANCIERS 
La directive sur Jes services 
d'investissements, qui offre 
une sorte de "passeport eu-
ropeen" aux societes d'in-
vestissements leur permet-
tant de fournir des services a 
travers toute la Commu-
naute, est entree en vigueur 
le ler janvier 1996. Cette 
directive ouvre egalement la 
possibilite aux societes d'in-
vestissements, qu'il s'agisse 
d'etablissements bancaires 
ou non, de pouvoir etre 
cotees en bourse clans tous 
Jes Etats membres. 
Die Richtlinie iiber Wertpa-
pierdienstleistungen, die 
Wertpapierfirmen eine Art 
''europaischen Pa£" bietet, 
der ihnen die Erbringung 
von Dienstleistungen im ge-
samten Gebiet der Gemein-
schaft ermoglicht, ist zum 
1.Januarl996 in Kraft ge-
treten. Den Wertpapierfir-
men steht auBerdem 
unabhangig davon, ob es 
sich um Banken oder ande-
re Einrichtungen handelt, 
in alien Mitgliedstaaten der 
Gang zur Borse offen. 
The entry into force on 1 January 
1996 of the Investment Services 
Directive (ISD )1 heralds the comple-
tion of the Single Market for the three 
mafor financial services (banking) 
insurance and investment services). 
The ISD creates a ((European 
Passport)) for non-bank investment 
firms to carry out in all Member 
States a wide range of investment 
business (i.e. order collecting) execu-
tion of orders on an agency basis) 
dealing) portfolio management and 
underwriting) as well as certain 
additional services (such as invest-
ment advice) advice on mergers and 
acquisitions) safekeeping and admi-
nistration of securities and foreign 
exchange transactions) if mentioned 
specifically in the authorisation. 
The European passport will mean that res-
trictive legislation in Member States preven-
ting cross frontier branching and freedom of 
services will have to be dismantled. The ISD 
will also open up stock exchange member-
ship in all Member States to all types of in-
vestment firm, whether bank or non-bank 
entities. The third objective of the ISD, 
which is likely to have the more immediate 
impact, is to allow regulated markets with-
out physical trading floor in one Member 
State to provide terminals to investment 
firms and banks in other Member States, 
thereby allowing them to be members of 
the markets on a remote electronic basis. 
This means that, for example, a French in-
vestment firm could be a member of the 
Amsterdam stock exchange and 
trade on it, without having any physical 
presence there. This will greatly facilitate 
competition between different Member 
States' markets. The type of instruments co-
vered in the scope of the Directive include 
securities, financial futures, options, forward 
rate agreements ("FRAs") and interest rate 
and exchange rate swaps. Commodities and 
commodity derivative products are not 
covered. 
Authorisation requirements: 
To carry out investment business, the 
necessary conditions include: 
- the directors of the firm must be "of suffi-
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Investment Se 
ciently good repute" and possess adequate 
experience; 
- the investment firm must be a legal person 
or, if a natural person, must provide a 
certain number of additional safeguards (e.g. 
the solvency not only of the firm but also of 
its owners must be monitored); 
- at least two persons should be involved in 
decision making process (sole traders can 
be authorised providing "appropriate 
arrangements" ensure that the same result 
will be achieved); 
- the head office must be located in the same 
Member State as the registered office; 
A firm which has an existing authorisation 
which is equivalent to ISD requirements can 
use this authorisation for the purpose of the 
Directive. Firms which are not so authori-
sed may continue to carry on business after 
I January 1996 but they must obtain autho-
risation no later than one year after that 
date. 
Initial capital requirements 
These requirements are set out in the 
Capital Adequacy Directive (CAD) 2 and are 
fixed at different levels depending on the 
nature of the business proposed to be done: 
- a full service firm which deals for its own 
account or accepts underwriting commit-
ments has to have 730,000 ECUs; 
- if a firm's activities are limited to order 
collecting, agency broking or portfolio 
management and the firm holds clients' 
money or securities, the level is reduced to 
125,000 ECUs; 
- where a firm's activities are limited to 
order collecting, agency broking or port-
folio management and the firm does not 
hold clients' money or securities, the level is 
fur-ther reduced to 50,000 ECUs. 
There is a "grandfathering clause" which al-
lows existing capital levels to continue until a 
change of ownership occurs. A certain num-
ber of specific exemptions are for example 
envisaged for professional persons such as 
lawyers and accountants who provide an in-
vestment service in an incidental manner to 
their usual professional activity or commodi-
ty dealers who provide investment services 
under ISD merely as an ancillary activity to 
their commodity business. 
,., e++w E·H·M **' 
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Ongoing capital requirements 
The home Member State authorities will be 
responsible for ensuring that CAD rules re-
lating to risk related capital are respected. 
This will result in the cost of regulatory 
capital being reduced to the minimum, 
because long positions in one geographical 
location can be offset by short positions in 
ano-ther, the overall position being looked 
at by the home Member State supervisors. 
The CAD's scope is not limited to non-bank 
investment firms, but includes banks as well. 
Rules relating to structure and organi-
sation 
The rules relating to the structure and or-
ganisation of investment firms (including 
banks) require in particular that arrange-
ments should be made by the investment 
firm for the safekeeping of money and secu-
rities belonging to customers, so that in the 
event of failure or bankruptcy of the invest-
ment firm the ownership rights of the cus-
tomers are protected. The investment firm 
must also be structured in such a way that 
clients are not prejudiced by conflicts of in-
terest which can arise where an investment 
firm is a multiple service firm engaging, for 
example, in broking, dealing and corporate 
management. One way of implementing this 
requirement is to create separate depart-
ments within the firm for each type of acti-
vity, with barriers on exchange of informa-
tion between them. A further rule requires 
the investment firm to keep adequate re-
cords of executed trades, and in addition it 
must report trades to the supervisors in its 
home Member State. 
Consequences of being a regulated 
market 
The ISO introduces the concept of the "re-
gulated market". Both traditional stock 
exchanges and financial futures and option 
markets can be regulated markets. Regula-
ted markets can attract orders from inve-
stors even where Member States apply a 
concentration rule. Six Member States - i.e. 
Belgium, France, Italy, Spain, Portugal and 
Greece - intend to continue a concentration 
requirement, or in other words orders gi-
ven by investors within their territories 
must by law be carried out on official mar-
kets. The ISO allows t_his provided that the 
carrying out of the transaction is not res-
tricted to the territory of the Member State 
where the order is taken. This means that 
orders from investors in a Member State ap-
plying concentration can be sent for execu-
tion to the regulated market of a Member 
State not applying concentration. It has also 
been provided that all investors, whether 
private or institutional, must be allowed to 
"opt out" of the concentration regime alto-
gether if they so wish and have their trans-
actions executed off-market. 
Membership of regulated markets 
As regards membership, regulated markets 
in all Member States will have to accept both 
banks and non-banks as members. Invest-
ment firms, whether banks or non-banks 
will be able to choose between indirect ac-
cess to membership through a subsidiary 
company, or direct access by means of a 
branch. Direct access by banks is however 
subject to a transitional period for one 
group of Member States until the end of 
1996 (France, Belgium, Denmark and Italy) 
and for another group until the end of 1999 
(Spain, Greece and Portugal). 
Implementation 
The ISO is fully implemented (but transposi-
tion measures are still being examined by 
Commission services) in Ireland, Sweden, 
Italy, the Netherlands and UK and a fra-
mework law has been adopted in Belgium. 
Full implementation is expected during the 
first half of 1996 in France, Belgium, Den-
mark, Luxembourg, Austria, Portugal and 
Finland. Full implementation is not expected 
until late 1996 in Germany, Greece and 
Spain. 
The CAD is fully implemented (transposi-
tion measures still being examined) in Spain, 
UK and Sweden; partially implemented in 
Belgium and the Netherlands and draft legis-
lation exists in Greece, Denmark and Aus-
tria. 
1 Directive 93/22/EEC of 10/ 05/1993, EC Offi-
cial Journal N°Ll 41 of 11/ 06/1993. 
2 Directive 93/6/EEC of 15 March 1993, EC Of-
ficial Journal N°Ll 41 of l l/06/ 1993 
Italy: financial services 
The Commission decided 
on 13 December 1995 to 
send Italy a reasoned opi-
nion (the second stage of 
formal infringement pro-
cedures under article 169 
of the EC Treaty) for tax 
discrimination against 
credit institutions offering 
mortgage services in Italy 
without an establishment 
there. Under Italian legis-
lation, credit institutions 
providing mortgages wit-
hout having a registered 
office or 
branch in Italy cannot 
benefit from certain tax 
breaks (the so-called <Im-
posta sostitutiva') which 
are reserved for established 
companies. For the Com-
mission, this tax discrimi-
nation constitutes a res-
triction to the freedom to 
provide banking services 
within the Community, in 
violation of Article 59 of 
the EC Treat.,'V. The Com-
mission asked for explana-
tions in a letter of formal 
notice sent on 27 July 
1995, but the Italian ans-
wer did not satisfy the 
Commission. In the absen-
ce of a satisfactory reply to 
the reasoned opinions 
within 40 working days of 
receipt, the Commission 
may decide to refer the 
Member States in question 
to the Court of Justice. 
For more information about free 
movement of financial services, 
please contact 
Eric Ducoulombier DG XVIC-1 
TEL(+ 32.2)296 54 67 
FAX:(+ 32.2)295 65 00 
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SERVICES FINANCIERS 
Assurances: 
La Commission a decide le 19 octobre 
1995 de saisir la Cour de Justice a l'encon-
tre de la Grece pour non communication 
des mesures nationales d'execution de 
quatre directives dans le domaine des 
assurances: 
Les "troisieme directives assurances", as-
surance vie (directive 92/96/CEE) et non-
vie (directive 92/49/CEE), qui liberalisent 
l'etablissement et la prestation des services 
d'assurance vie et non-vie sur base d'une li-
cence unique, devaient etre transposees 
pour le I er janvier 1994. Compte tenu de 
!'importance fondamentale qu'elles repre-
sentent pour la mise en place et le bon 
fonctionnement du marche unique, la 
Commission attache la plus grande impor-
tance a leur transposition correcte dans les 
delais prevus. Au 30 septembre 1995, seuls 
deux Etats membres, la Grece et l'Espagne, 
n'avaient toujours pas entierement 
precede a la transposition dans leur droit 
national des troisieme directives. La Com-
mission avait deja decide de saisir la Cour 
de Justice a l'encontre de l'Espagne en juil-
let 1995, c'est maintenant au tour de la 
Grece. En ce qui concerne tous les autres 
Etats membres, la Commission est en train 
d'examiner en profondeur la qualite des 
mesures de transpos1t1on de maniere a 
verifier leur conformite avec les troisieme 
directives. Un premier examen a permi de 
constater que la transposition est tres 
souvent partielle ou non conforme dans 
certains Etats membres comme la France, 
la Belgique et la Finlande. 
La directive sur les comptes annuels des 
entreprises d'assurance (directive 
91 /0674/CEE) devait egalement etre trans-
posee avant le I er janvier 1994. Jusqu'a 
present, la Commission a deja decide de 
saisir la Cour a l'encontre de l'ltalie, de 
l'lrlande et de la Belgique pour non trans-
position de cette directive. En juillet, elle a 
decide l'envoi d'un avis motive a l'Espagne. 
Enfin, pour ce qui est de la directive 
portant application de l'accord entre la 
Communaute europeenne et la Confede-
ration suisse (directive 91/371/CEE), elle 
devait etre mise en ceuvre pou r le 4 juillet 
1993, date de l'entree en vigueur de !'ac-
cord en-tre la CE et la Suisse concernant 
!'assurance directe autre que !'assurance 
sur la vie. La Commission avait deja decide 
en juillet 1995 de saisir la Cour de Justice a 
l'encontre de l'Espagne, de l'lrlande et du 
Luxembourg pour non transposition de 
cette directive. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Maria Velentza DG XV/C-2 
TEL:(+32.2)295 1723 
FAX:(+ 32.2)295 07 50 
Fourniture transfrontiere de credits hypothecaires 
La Cour de Justice a, en date du 
14 novembre 1995, rendu un arret 
prejudiciel d'un grand interet pour le bon 
fonctionnement du marche unique (Affaire 
C-484/93). Elle a en effet estime que le 
Traite CE (articles 59 et 67) s'oppose ace 
qu'un Etat membre (le Luxembourg en 
l'occurence) soumette l'octroi d'une aide 
sociale en faveur du logement a la condi-
tion que les prets destines au financement 
de la construction, de !'acquisition ou de 
!'amelioration du logement, aient ete 
contractes aupres d'un etablissement de 
credit agree dans cet Etat membre, ce qui 
suppose qu'il y soit etabli. Cet arret, en 
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tous points conforme aux observations de 
la DG XV, devrait stimuler la fourniture 
transfrontiere de credits hypothecaires, 
dans la mesure ou ii empeche un Etat 
membre de dissuader, en le privant 
d'avantages sociaux ou fiscaux, un de ses 
residents de faire appel a un etablissement 
de credit non etabli dans cet Etat membre. 
Cet arret contribue egalement a reduire la 
portee de la notion de "coherence fiscale", 
qui avait ete invoquee par la Cour de 
Justice pour justifier des restrictions a la 
fourniture transfrontiere de services 
financiers (arret Bachmann du 28 janvier 
1992). 





FAX:(+32.2)295 65 00. 
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RAPPORT SUR LE 
FONCTIONNEMENT DU 
MARCHE UNIQUE EN 1995: 
ENCORE DU PAIN SUR 
LA PLANCHE 
Introduction 
Les progres accomplis en 1995 en terme de 
fonctionnement du marche unique one ete 
nombreux, mais ii reste encore du pain sur la planche. 
Telle est la principale conclusion du rapport annuel 
sur le fonctionnement du marche unique en 1995 
publie par la Commis-
sion. Les Etats mem-
bres ont pris davantage 
conscience du role 
capital que le marche 
unique joue dans la 
realisation de l'Union 
economique et mone-
taire en renforc;ant 
la competitivite de 
l'industrie, en stimulant 
la croissance et en 
creant des d'emplois. 
lls ont accompl is des 
progres sur le plan de 
la transposition et le 
Conseil a adopte un 
certain nombre de nouvelles regles importances qui 
permettront d'ameliorer le fonctionnement du 
marche unique. De leur cote, les entreprises 
ressentent sur le terrain les effets benefiques du 
marche unique. 
A cote de ces evolutions encourageantes, le rapport 
met en exergue une serie de points faibles: la 
persis-tance d'entraves techniques aux echanges, de 
serieuse lacunes sur le plan de la transposition dans 
des secteurs des comme les marches publics ou les 
assurances, !'application inegale ou trop bureaucrati-
que de la legislation, et !'absence de progres sur 
certains dossiers essentiels comme le statue de la 
societe europeenne ou la fiscalite des entreprises. Le 
rapport met egalement l'accent sur la necessite de 
poursuivre et de renforcer la politique de concurren-
ce, notam.ment dans le domaine des aides d'Etat et de 
la liberal isation des services publics. Et enfin, ii 
souligne les efforts qu 'il reste a accomplir pour que le 
marche unique reponde davantage aux besoins des 
citoyens et pour que ces derniers soient mieux 
informes des avantages concrets qu'ils peuvent en 
tirer. 
En 1995, la politique de la Commission s'est orientee 
dans six directions afin d'imprimer un nouvel elan au 
marche unique: 
- completer et simplifier le cadre legislatif; 
- faire fonctionner le marche unique; 
confirmer que le 
marche unique est la 
pier re d'angle de l'U-
nion economique et 
monetaire; 
- assurer un marche 
unique aux citoyens; 
- adapter le marche 
unique a !'evolution 
technologique et aux 
autres changements; 
- preparer le marche 
unique a l'elargis-
sement. 
I. Completer et simplifier le cadre 
legislatif du marche unique 
La premiere priorite que s'est fixee la Commission 
est de parachever le cadre legislatif du marche unique. 
A cet egard, ii convient de souligner qu'un certain 
nombre de propositions legislatives importances sont 
toujours bloquees devant le Conseil. II s'agit, par 
exemple, de la proposition creant un statue de societe 
europeenne - selon le rapport Ciampi 1 , ce statue per-
mettrait aux entreprises europeennes d'economiser 
quelque 30 milliards d'ecus par an - ainsi que des pro-
positions visant a supprimer la double imposition. A 
signaler egalement le rejet, debut 1995, par le Parle-
ment europeen de la proposition de directive sur la 
protection des inventions biotechnologiques ce qui a 
pour consequence de placer l' industrie europeenne 
dans une position defavorable par rapport a ses 
concurrences etrangeres. Une nouvelle proposition a 
ete mise sur la table par la Commission: ii est capital 
pour l'avenir de la biotechnologie europeenne que 
celle-ci puisse etre adoptee aussi rapidement que 
possible. 
1 R apport du groupe consultatif sur la competitivite 
(juin 1995) 
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En matiere de libre circulation des personnes, des 
progres importants ont ete enregistres en 1995 avec 
!'adoption des deux reglements sur le modele-type 
de visa et la liste des pays tiers dont les ressortissants 
doivent etre munis d'un visa pour penetrer sur le · 
territoire de !'Union. Cependant, certaines mesures 
essentielles de securite doivent etre mises en reuvre 
et les trois propositions de directives presentees par 
la Commission en juillet 1995 - suppression des 
contr61es aux frontieres interieures, "adaptation du 
droit derive" et "droit de voyager" - doivent encore 
etre adoptees pour que l'objectif de la libre circula-
tion des personnes dans !'Union devienne une realite. 
La liberalisation de certains secteurs essentiels, 
comme celui des telecommunications, du gaz et de 
l'electricite, est egalement essentielle si l'on veut que 
le marche unique produise pleinement ses effets. 
Dans le secteur des telecommunications, la liberalisa-
tion s'est acceleree et la concurrence intensifiee en 
1995 ce qui facilitera la creation d'un marche unique 
pour la societe de !'information. Des progres sont ce-
pendant encore necessaires dans les secteurs du gaz 
et de l'electricite et de nouvelles mesures ont ete 
proposees en 1995 pour liberaliser davantage le sec-
teur des transports, en particulier en ce qui concerne 
les services d'assistance en escale dans les aeroports, 
les chemins de fer et la navigation interieure. 
Completer le cadre juridique ne suffit pas. La 
Commission s'est egalement fixe pour priorite 
d'ameliorer et de simplifier la legislation existante. Un 
rapport sur !'amelioration du processus legislatif a ete 
presente au Conseil europeen de Madrid en decem-
bre 1995 et des propositions de codification 
impliquant !'abrogation de pres de 350 instruments 
legislatifs ont ete deposees devant le Parlement 
europeen et le Conseil des ministres. Le groupe 
Molitor a egalement presente un rapport sur la 
simplification legislative et administrative. Pour que 
tout cela se traduise par un allegement des charges 
bureaucratiques qui pesent actuellement sur les 
entreprises, ii faut naturellement que les Etats 
membres participent eux aussi a cet effort de 
simplification. A cet egard, la situation est 
preoccupante: pas mains de 439 propositions de 
reglementation technique au niveau national ont ete 
notifiees a la Commission en 1995 ! 
2. Faire fonctionner 
unique 
le marche 
La Commission a mis en reuvre des ressources 
considerables pour contr61er la mise en 0uvre de la 
legislation qui a ete adoptee et veiller ace qu'elle soit 
pleinement appliquee. Un reseau de points de 
contacts entre administrations nationales a ete mis 
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en place pour resoudre de fa<;:on efficace et rapide les 
problef1!es de nature administrative ou autre dans le 
marche unique. Le programme d'action Douanes 
2000 (qui a fait l'objet d'une position commune au 
Conseil le 23 novembre 1995), qui vise a mo-
derniser les administrations des douanes et a 
ameliorer la cooperation entre elles, per-
mettra d'assurer une gestion efficace, no-
tamment contre la fraude, des frontie-
res exterieures de !'Union. La commu-
nication de la Commission visant a 
sanctionner efficacement les infrac-
tions aux regles du marche unique a 
egalement rei;:u un accueil favorable du 
Conseil et une decision instaurant un 
nouveau systeme de notification des 
mesures nationales derogeant au princi-
pe de la libre circulation des marchandi-
ses a ete adoptee et entrera en vigueur en 
1997. 
La transposition de la legislation communautaire 
sur le marche unique dans le droit national des 15 
Etats membres a progresse regulierement en 1995. 
Dans !'ensemble, 93% des mesures 
nationales requises pour assurer !'application de 
cette legislation avaient ete adoptees par les Etats 
membres en decembre 1995, mais la situation est 
tres variable selon les Etats membres: le Danemark, 
le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Suede 
ont largement depasse cette moyenne, tandis que la 
Grece, l'Allemagne et l'Autriche sont nettement en 
dessous. En outre, ii . existe de persistants et serieux 
problemes de transposition dans certains secteurs 
cles, comme les marches publics, la propriete 
intellectuelle, le droit des societes et les assurances. 
En 1995, la Commission s'est attachee encore 
davantage a la qualite de la transposition. Meme si 
elle continue a essayer de resoudre les problemes 
tout d'abord par la cooperation avec les Etats 
membres, la Commission a toutefois montre qu'elle 
n'hesitait pas ouvrir des procedures d'infraction 
lorsqu'elle estirne que la transposition n'est pas 
correcte ou incomplete. Le nombre de ces procedu-
res, portant sur des mesures du Livre blanc de 1985, 
a d'ailleurs considerablement augmente en 1995. 
3. Confirmer que le marche unique 
est la pierre angulaire de l'Union 
economique et monetaire 
Aussi longtemps que le marche unique ne 
fonctionnera pas avec une monnaie unique, tous les 
avantages potentiels de ce marche ne pourront pas 
se concretiser. Suite a la publication par la 
Commission du Livre vert sur la monnaie unique, 
Suite de la version fran~aise en p. Ill 
REPORT ON THE 
OPERATION OF THE 
SINGLE MARKET 
IN 1995 
Introduction At the end of each year, the European 
Commission publishes a report on the operation of 
the Single Market. The report notes that considerable 
progress has been ach ieved in 1995. Member States' 
awareness of the new capital role that the Single 
Market plays in paving the way for Economic and 
Monetary Union by st rengthening the competitive-
ness of industry, by stimulating growth and creating 
jobs. Member States made progress of transposing 
Directives and the Council adopted a number of new 
important rules which will make it possible to 
improve the operation of the Single Market. For their 
part, companies are 
feeling the benefits of 
the Single Market. 
Beside these encoura-
ging developments, the 
report highlights a 
series of weak points: 
the persistence of 
technical barriers to 
trade, serious gaps 
in the transposition 







tion of legislation, and 
the absence of progress on certain essential dossiers 
like the European Company Statute and company 
taxation. 
The report also stresses the need to pursue and 
strengthen competition policy, in particular in the 
field of state aid and liberalisation of public 
services. Finally, it stresses the efforts still to be made 
to ensure that the Single Market is adapted to the 
needs of citizens and inform better citizens of the 
concrete advantages it offers them. 
In 1995, the policy of t he Commission was organised 
along six lines of action in order to give new impetus 
to the Single Market: 
- completing and streamlining the legislative 
framework; 
- making the Single Market work; 
- confirming the Single Market as the cornerstone of 
Economic and Monetary Union; 
- securing a Single Market for the citizen; 
- adapting the Single Market to technological and 
other change; 
- preparing the Single Market for enlargement. 
I. Completing and streamlining the 
legislative frame-work of the Single 
Market 
The first priority that 
the Commission set 
itself is to complete the 
legislative framework of 
the Single Market. A 
number of important 
legislative proposals 
are still blocked 
before the Council, 
including the proposed 
European Company 
Statute. According to 
the first Ciampi 
report', this Statute 
would enable European 
companies to save 
about 30 billion ECUs a year. Other blocked propo-
sals include those aiming to suppress double taxation 
of companies. The rejection by the European 
Parliament at the beginning of 1995 of the proposal 
for a Directive on the protection of the biotechnolo-
gical inventions puts European industry at a significant 
competitive disadvantage. A new proposal was put on 
the table by the Commission: it is capital for the 
future of the European biotechnology that it could be 
adopted as quickly as possible. 
As regards free movement of persons, important 
progress was made in 1995 with the adoption of 
Regulations on both the model type of visa and the 
list of third countries whose nationals must have a 
visa to enter Community territory. However, certain 
essential security measures have to be implemented 
1 R eport of the Consultative Group on Competition 
(June 1995) . 
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and the three proposals for Directives submitted by 
the Commission in July 1995 - on eliminating controls 
on people crossing internal borders, adaptation of the 
secondary legislation and right to travel - have still to 
be adopted before the objective of free movement of 
persons in the Union becomes reality. 
The liberalisation of certain essential sectors, notably 
telecommunications, gas and electricity, is also 
essential for the Single Market to be fully effective. In 
the sector of telecommunications, liberalisation 
accelerated and competition intensified in 1995, 
which will facilitate the creation of a Single Market for 
the Information Society. Progress is however still 
necessary in the sectors of gas and electricity and new 
measures were proposed in 1995 to liberalise further 
the transport sector, in particular with regard to the 
airport ground handling services, railways and inland 
waterway traffic. 
Supplementing the legal framework is not enough. 
Improving and simplifying existing legislation is also a 
Commission priority. A report on improving the 
legislative process was submitted to the European 
Council of Madrid in December 1995 and proposals 
for consolidation - involving the abrogation of almost 
350 legislative instruments - were put before the 
European Parliament and the Council. 
The Molitor Group also submitted a report on 
legislative and administrative simplification. Member 
States must naturally also take part in this 
simplification effort if the burden of administrative 
red tape on companies is to be relieved. In this 
respect, the situation is alarming: no less than 439 
proposals for technical regulation at the national level 
were notified to the Commission in 1995 ! 
2. Making the Single Market work 
The Commission has committed major resources to 
monitoring implementation of Community legislation 
and ensuring that it is fully and effectively enforced. A 
network of contact points between national admini-
strations has been set up to solve problems in an 
effective and rapid way. 
The Customs 2000 action programme (subject of a 
Common Position at the Council on 23 November 
1995) to modernise customs administrations and 
support cooperation between them, will make it 
possible to ensure effective management, in particu-
lar against fraud, of the external borders of the Union. 
The Commission's Communication aiming to 
sanction effectively infringements of Single Market 
rules also received a favourable reception from the 
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Council and a Decision establishing a new system of 
notification of national measures derogating from the 
principle of free movement of goods was adopted 
and will enter into force in 1997. 
Transposing Single Market rules into 
national law in all 15 Member States pro-
ceeded steadily in 1995. Taken overall, 
93.2% of the required national 
measures to ensure the application of 
this legislation had been adopted by 
the Member States by December 
1995. But Member States levels of 
transposition vary considerably: 
Denmark, Luxembourg, the Nether-
lands, Portugal and Sweden largely 
exceeded the Community average, whi-
le Greece, Germany and Austria are de-
finitely below. Moreover, persistent and 
serious problems of transposition remain in 
certain key sectors, like public procurement, 
intellectual property, company law and insurance. 
During 1995, the Commission increasingly concen-
trated its attention on the quality of transposition. To 
this end, while the Commission remains committed 
to seeking to resolve problems in full co-operation 
with Member States, it has shown that it will not 
hesitate to initiate infringement procedures for 
incorrect or incomplete transposition. The number 
of such infringement procedures increased 
considerably in 1995. 
3. Confirming the Single Market as 
the cornerstone of Economic and 
Monetary Union 
Without a single currency, all the potential advanta-
ges of the Single Market will not be realised. 
Following the publication by the Commission of the 
Green Paper on the Single Currency, all the 
interested parties Member States, financial 
institutions, markets, consumers provided 
comments and suggestions on the scenario for the 
switch to the single currency. 
During the strong currency fluctuations of the 
autumn of 1995, there were calls for compensatory 
measures to protect certain sectors or regions 
against the negative effects of devaluations. In 
October 1995, the Commission rejected firmly 
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measures of this type considering that they would 
constitute new barriers to trade. 
The only suitable response to this problem, 
indicated the Commission, is stricter 
budgetary discipline and better economic 
convergence, i.e. precise respect of the 
criteria necessary for the switch to the 
single currency. 
4. Securing a Single Market 
for the citizen 
The creation of a Single Market which 
benefits the citizen to the full is a key 
objective of the current Commission. 
Besides the removal of frontier 
controls and remaining obstacles to free 
movement , it is also essential to strengthen 
consumer protection, improve access to 
justice, facilitate the settlement of consumer 
disputes in the Single Market as well as to improve 
the social dimension of the Single Market. 
Progress in this direction was made in 1995, in 
particular with the adoption of a Common 
Position on the Directive on cross-border payments 
and the development of the EU RES network (coope-
ration between public employment services). 
The Court of Justice confirmed that persons who live 
in one Member State but earn most of their income 
in another must be granted the same tax treatment as 
residents. In addition, thousands of persons benefited 
from the mutual recognition of diplomas thanks to 
the Community Directives. Nevertheless, the 
number of complaints recorded in this field increased 
in 1995 and the Commission will shortly propose 
simplification of the relevant legislation. 
The Union must also communicate more effectively 
with each citizen to make clear what Europe has to 
offer. Information campaigns will be launched during 
1996 to explain to the general public the concrete 
advantages of the Single Market. Guides will provide 
general information on the various initiatives (right to 
travel in the European Union, right to live and work 
in another Member State, access to health care, etc) 
and citizens will also be able to get national factsheets 
which will provide much more detailed information 
on the means of taking advantage of their rights. 
5.Adapting the Single Market to 
technological and other changes 
The Single Market must keep pace w ith technological 
progress and changes in society. The advent of the 
Information Society, for example, requires the 
creation of a new regulatory framewo rk which takes 
account of the changes induced by technological 
progress (for example, distance selling, home banking 
or distance learning) . Progress was made in this 
direction in 1995: the Council adopted the Directive 
on personal data protection and adopted a Common 
Position on the proposal for a Directive on database 
protection. 
Other questions raised by technological progress 
have still to be resolved: a Green Paper to launch the 
debate on the protection of the copyright and 
related rights in the Information Society was issued in 
July 1995 and others will follow in 1996 on the 
protection of media pluralism, commercial communi-
cations and protection of encrypted TV programmes. 
This new legal framework with clear rules of the 
game is necessary to give the operators' confidence 
to invest. It is also essential to liberalise Information 
Society services so that the private operators 
undertake the major investment necessary to create 
the infrastructure (networks). 
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6.Preparing the Single Market for 
enlargement 
A White Paper to help the associated countries of 
Central and Eastern Europe to prepare for their 
integration into the Single Market was submitted by 
the Commission in 1995. It provides guidelines for 
the associated countries to help them align their 
legislation and administrative structures with those of 
the Union. A Technical Assistance Exchange Informa-
tion Office has been operating since I O January 1996 
in Brussels to provide practical aid and advice. 
The Commission also helps Malta and Cyprus to 
adapt their legislation to that of the EU in the run-up 
to the opening of accession negotiations. 
Lastly, the Commission is working towards applying 
the principle of open access to markets on which its 
Single Market is founded into the rest of the world. In 
this respect, important progress was achieved in July 
1995 with the World Trade Organization interim 
agreement on the liberalisation of financial services 
on a worldwide scale. 
Conclusions 
Progress was achieved in 1995 on six courses of 
action defined for the Single Market, but there is 
much unfinished business ahead. This means 
redoubling of our efforts. 
The Commission considers it has applied itself to this 
task. It now is up to the Council and Parliament to 
take decisions on the proposals which have already 
been submitted to them, up to the Member States to 
apply Single Market legislation and up to all interested 
parties to continue supporting the objective of the 
Single Market. 
The Commission will present end 1996 a more 
complete analysis of the impact and effectiveness of 
the Single Market. This will make it possible to fine 
tune the framework of Single Market rules. 
However, the priorities for action are clear. 
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They centre on the completion of the Single Market 
for citizens, promoting a more effective Single Market 
for business (especially for small and medium-sized 
enterprises), achieving the liberalization of gas and 
electricity markets and of telecommunications, 
preparing for the Information Society, accelerating 
work on Trans-European Networks, assisting 
Central and Eastern Europe to adapt to Single Market 
requirements and ensuring equivalent enforcement of 
Single Market legislation throughout the Community. 
A new challenge must be added to this list: streamli-
ning the regulatory requirements imposed on 
businesses and individuals, in order to establish an 
References: 
The report on the 
operation of the Sing! 
Market in 1995 will b 
available in all the 
languages of the 
effective, single economic and civic area with-out If you wish to receive 
internal frontiers. copy, you can send 
your request by FAX 
There must be less but better regulation at all levels: to Anthony Dempsey. 
local, regional, national and Community. FAX:(+32.2)296 09 SO 
f#I MMMM i·W·M WM+ 
toutes les parties interessees - les Etats membres, les 
institutions financieres, les marches, les consomma-
teurs, etc. - ont fait part de leurs observations et ont 
formule des suggestions sur le scenario pour le 
passage a la monnaie unique. Lors des fortes 
perturbations monetaires de l'automne 
1995, des voix se sont elevees pour recla-
mer des mesures compensatoires visant 
a proteger certains secteurs ou regions 
centre les effets negatifs des devalu-
ations. En octobre 1995, la Commis-
sion a clairement rejete des mesures 
de ce type estimant qu'elles constitu-
eraient de nouvelles barrieres aux 
echanges. La seule reponse approp-
riee a ce probleme, a indique la 
Commission, est une discipline budge-
taire plus stricte et une meilleure 
convergence des economies, c'est-a-dire 
precisement le respect des criteres neces-
saires pour le passage a la monnaie unique. 
4. Assurer un marche unique aux 
citoyens 
Creer un marche unique apportant au citoyen 
europeen l'integralite des benefices qu'il est en droit 
d 'en attendre, est un objectif essentiel de l'actuelle 
Commission. Outre la suppression des contr61es aux 
frontieres et des obstacles subsistant en matiere de 
libre ci rcu lation, ii convient egalement de renforcer 
la protection des consommateurs, d'amel iorer 
l'acces a la justice, de faciliter la resolution de litiges 
en matiere de consommation dans le marche unique 
et d'elargir la dimension sociale du marche unique. 
Des progres dans cette direction ant ete accomplis 
en 1995 avec notamment !'adoption d'une position 
commune concernant la directive sur les paiements 
transfrontaliers et le developpement du reseau 
EURES (cooperation entre les services publics de 
l'em-ploi). La Cour de Justice a confirme que les 
personnes qui vivent dans un Etat membre mais se 
procurent l'essentiel de leurs revenus dans un autre 
Etat membre doivent recevoir le meme traitement 
fiscal que les residents. Par ailleurs, des milliers de 
personnes ont beneficie de la reconnaissance 
mutuel le des dipl6mes grace aux directives 
communautaires. Neanmoins, le nombre de plaintes 
enregistrees dans ce domaine a augmente en 1995 et 
la Commission proposera d'ici peu une simplification 
de la legislation concernee. 
L'Union doit egalement communiquer de maniere 
plus efficace avec chaque citoyen pour qu'il sache 
clairement ce que l'Europe est en mesure de lui 
offrir. Des campagnes d'information vont etre 
lancees des 1996 pour expliquer au grand public les 
rouages du marche unique et les avantages concrets 
qu'il peut en retirer. Des guides fourniront des 
informations generales sur les themes des differentes 
campagnes (droit de voyager dans l'Union 
europeenne, droit de vivre et travailler dans un 
autre Etat membre, acces aux soins de sante, etc. ) et 
les citoyens pourront egalement se procurer des 
fiches nationales qui fourniront des informations 
beaucoup plus detaillees sur les moyens de faire 
valoir leurs droits . 
5.Adapter le marche unique a 
!'evolution technologique et aux 
autres changements 
Le marche unique est 
appele a evoluer pour ne 
pas etre depasse par le 
progres technologique et 
les changements dans la 
societe. La mise en place 
de la societe de !' informa-
tion, par exemple, neces-
site la creation d'un nou-
veau cadre reglementaire 
qui tient compte des chan-
gements induits par les 
progres technologiques 
(par exemple, les achats a 
distance, la banque a 
domicile ou l'enseigne-
ment a distance). Des 
progres ont ete accomplis 
en ce sens en 1995: le 
Conseil a adopte la direc-
tive sur la protection des 
donnees a caractere pers-
onnel et a adopte une po-
sition commune concernant la propos ition de direc-
tive sur la protection des bases de donnees. D'autres 
questions soulevees par le progres technologique 
doivent encore etre resolues: un Livre vert pour lan-
cer le debat sur la protection des dro its d'auteur et 
droits voisins dans la societe de !'information a ete 
presente et d'autres suivront en 1996 sur la protec-
tion du pluralisme dans les medias, les communica-
tions commerciales, la protection des programmes 
televises cryptes, etc. Ce nouveau cadre juridique 
avec des regles du jeu claires est necessaire pour 
susciter la confiance des operateurs. II est egalement 
indispensable de liberaliser les services qui seront 
offerts par la societe de !' information pou r que 
les operateurs prives se lancent dans les 
coGteux investissements necessaires pour creer 
!'infrastructure (les reseaux). 
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6. Preparer le marche unique a 
I' elargissement 
Un Livre blanc pour aider les pays d'Europe centrale 
et orientale a preparer leur integration dans le 
marche unique a ete presente par la Commission en 
1995. II fournit a ces pays des lignes directrices pour 
aligner leurs legislations et leurs structures 
administratives sur celles de !'Union. Un Bureau 
d'echange d'information sur !'assistance technique 
pour ces pays a ete mis en place par la commission 
depuis le I O janvier 1996 a Bruxelles pour fournir une 
aide pratique et des conseils. La Commission aide 
egalement Malte et Chypre a assimiler l'acquis 
communautaire en vue de l'ouverture de negociations 
d'adhesion. 
Enfin, la Commission s'emploie a affirmer le principe 
de l'ouverture des marches sur lequel se fonde son 
marche unique au-dela de ses frontieres : l'accord 
interimaire sur la liberalisation des services financiers 
a l'echelle mondiale signe a !'Organisation Mondiale 
du Commerce fin juillet 1995 represente un progres 
important a cet egard. 
Conclusion 
Des progres ont ete realises en 1995 auteur des six 
lignes d'action qui avaient ete definies pour le marche 
unique, mais beaucoup reste encore a faire. II s'agit de 
redoubler d'efforts. La Commission estime ne s'etre 
pas derobee a cette tache. C'est maintenant au 
Conseil et Parlement de prendre des decisions sur les 
propositions qui leur ont deja ete soumises, aux Etats 
membres d'appliquer efficacement la legislation du 
marche unique et a toutes les parties interessees de 
continuer a soutenir l'objectif du marche unique. 
La Commission presentera fin 1996 une analyse plus 
complete de l'impact et de l'efficacite du marche 
unique depuis ses debuts ce qui permettra de mieux 
definir le programme d'action auquel elle devra 
s'atteler demain. 
Quoiqu'il en soit, les priorites sont claires. II s'agit 
essentiellement d'achever le marche interieur pour 
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les citoyens, d'ameliorer l'efficacite du marche 
unique pour les entreprises (en particulier pour les 
petites et moyennes entreprises), d'achever la 
liberalisation des marches du gaz et de l'electricite 
ainsi que des telecommunications, de preparer la 
societe de !'information, d'accelerer les travaux sur 
les reseaux t ranseuropeens, d'aider l'Europe 
centrale et orientale a s'adapter aux exigences du 
marche unique et de veiller a une application 
equivalente de la legislation du marche interieur dans 
toute la Communaute. 
A cette liste ii faut encore ajouter un nouveau defi: 
celui de simplifier la reglementation imposee aux 
entreprises et aux particuliers afin de creer un 
veritable espace unique, economique et civique, sans 
frontieres internes. II faut mains de reglementation, 
mais une meilleure reglementation et ce a tous les 
niveaux: local, regional, national et communautaire. 
References: 
Le rapport sur le 
fonctionnement du mare 
unique en 1995 sera 
disponible clans 
toutes les langues de la 
Communaute tres 
prochainemen t. 
Si vous souhaitez recevo 
un exemplaire, 
vous pouvez adresser 
votre demande par F 
a Anthony Dempsey. 
FAX:(+32.2)296 09 50 
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L'adoption par la Commis-
sion en novembre 1995 de 
la communication sur !'in-
formation et la consultation 
des travailleurs ouvre de 
nouvelles perspectives pour 
!'adoption de la proposition 
concernant le statut de la 
societe europeenne bloquee 
devant le Conseil depuis de 
nombreuses annees. L'idee 
au europeen. De cette 
aniere, la proposition de 
glement instituant le sta-
n volet social qui est a l'o-
gine du blocage, et etre 
optee. 
The adoption by the Commission in 
November 1995 of a Communication 
concerning the information and 
consultation of employees 1 has given 
fresh hope for the adoption of the 
Commission)s long-standing proposal 
for a European Company Statute 
(ECS) 2 . The absence of this statute is 
estimated to cost business 30 Billion 
ECU ayear 3 . 
The ECS is an instrument of central impor-
tance for the completion of the Single Market, 
in that it provides for the formation of a type 
of company (a "European Company" or "SE") 
which can operate on a Europe-wide basis 
and be governed by a single Community law 
directly applicable in all Member States. In 
areas where the functioning of the SE does 
not require specific Community rules, the 
applicable laws will be those governing public 
limited companies in the Member State in 
which it has its registered office. The 
European Company Statute will therefore 
offer companies established in more than one 
Member State a means of restructuring their 
business in a way which best reflects the 
commercial realities of the Single Market, and 
of reducing their operating costs by avoiding 
the need for a complex network of subsidia-
ries governed by different national company 
laws. It has also been identified as the most 
appropriate legal instrument for attracting 
private capital for the establishment of large 
trans-European networks. 
How to break the deadlock 
The ECS has, however, been blocked in the 
Council for many years, largely as a result of 
differences of opinion among Member States 
over the issue of worker involvement. The 
same issue has also held up progress on the 
Commission's other proposals regarding sta-
tutes for a European Association, European 
Co-operative Society and European Mutual 
Society. Each of these proposals currently 
have their own independent (although 
similar) provisions governing the role of em-
ployees. 
The Commission's purpose in issuing its 
Communication on information and consulta-
tion of employees was therefore to take 
stock of the present situation and initiate a 
fresh debate on how best to break the dead-
Statute: 
lock in the Council on this issue. The 
Communication highlights the fact that the 
European Works Council Directive (adopted 
by the Council in September 1994 ) has 
introduced a new and important element into 
the equation. It has provided for the 
establishment of European Works Councils 
or other procedures for informing and 
consulting employees of undertakings which 
operate on a Community scale, and has gene-
rally been greeted as a considerable success 
(even though the United Kingdom is not sub-
ject to its requirements, since it was adopted 
under the Agreement on Social Policy). 
The Commission therefore examines the 
various options for Community action in this 
area, including the possibility of adopting a 
global approach to the issue of worker invol-
vement, rather than having separate rules 
applicable to different types of entity. If such 
a global approach were adopted, then, given 
the existence of the European Works 
Council Directive, immediate steps could be 
taken to break the deadlock on proposals 
such as the European Company Statute 
(which would be subject to that Directive), by 
withdrawing the individual provisions on 
worker involvement attached to those 
proposals. 
The Commission points out that this could be 
done in two ways: either by providing that (a) 
no European Company could be set up in a 
Member State which has not transposed the 
European Works Council Directive, or (b) 
that the European Works Council Directive 
could apply in the same way as it does to 
existing companies of European dimension, 
without additional conditions being applied. 
The Commission considered that, given the 
complexity and sensitivity of the issues 
involved, it was appropriate to send the 
Communication to the Council, Parliament 
and Economic and Social Committee, as well 
as to the social partners, before taking any 
formal initiatives in this area, in order to allow 
for the fullest possible debate. 
1 Communication concerning the information 
and consultation of employees COM(95)547 of 
14/11/1995. 
2 Regulation on European Company Statute 
COM(91) 174 of 16 May 1991. 
3 Ciampi Report on competitiveness aune 1995). 
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Die Mitteilung der Korn-
mission vom Novem-
ber 1995 zur Information 
und Konsultation der Ar-
beitnehmer eroffnet neue 
Perspektiven fur die Annah-
me des Statuts der Europai-
schen Aktiengesellschaft 
(SE) , das seit Jahren schon 
im Rat blockiert ist. In die-
ser Mitteilung wird der Er-
lais einer allgemeinen Richt-
linie iiber die Information 
und Konsultation der Ar-
beitnehmer auf europai-
scher Ebene vorgeschlagen. 
Auf diese Weise konnte die 
Regelung iiber die Arbeit-
nehmerrechte, die der 
Grund fur die Aussetzung 
der Verhandlungen war, 
vom SE-Statut abgekoppelt 
werden, so dais die Verord-
nung iiber das SE-Statut 
endlich erlassen werden 
konnte. 
For more information, 
please contact Alex Willan 
DG XV/D-2 
TEL:(+ 32.2)296 86 60 
FAX:(+32.2)295 63 77 
DROIT DES SOCIETES 
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La Commission a adopte le 
14 novembre 1995 une 
communication qui definit 
une nouvelle strategie en 
matiere d'harmonisation 
comptable internationale. II 
s'agit, d'une part, de faire 
en sorte que les entreprises 
europeennes opfrant Sur les 
marches internationaux ne 
soient tenues d'elaborer 
qu'une seule serie de comp-
tes consolides sur base des 
normes internationales et, 
d'autre part, d'ameliorer la 
comparabilite des comptes 
consolides elabores par les 
entreprises des differents 
Etats membres. 
Am 14. November 1995 
hat die Kommission eine 
Mitteilung angenommen, in 




wird. Auf diese Weise soil 
erreicht werden, daB eu-
ropaische Unternehmen, 
die auf internationalen 
Markten tatig sind, nur 
noch einen konsolidierten 
Abschluis nach internationa-
len Rechnungslegungsnor-
men erstellen miissen. 
Gleichzeitig wird so die 





A Communication on 
((Accounting Harmonisation: a new 
Strategy vis-a-vis International 
Harmonisation)) was adopted by the 
Commission on 14 November 1995. 
The Communication outlines a 
Commission action plan to ensure 
European Union companies looking 
to raise capital on international 
markets do not have to draw up more 
than one set of consolidated accounts. 
The action plan also aims to improve 
the comparability of accounts drawn 
up by companies in different Member 
States. 
Key objectives 
The Commission will examine the possibi-
lity for EU companies which operate inter-
nationally to prepare their consolidated 
accounts on the basis of international 
accounting standards. The aim is to achie-
ve this without resorting to additional 
Community legislation, or in other words, 
to simplify and improve financial reporting 
requirements in the Single Market, not to 
create new administrative burdens. 
Key objectives of the new strategy 
proposed by the Commission are: 
- easier access for European companies to 
international capital markets; 
- improved comparability of consolidated 
accounts prepared by those companies 
which are important players within the 
Single Market. 
The problem for companies seeking stock 
exchange listing outside the EU is that the 
accounts which they prepare on the basis 
of their national legislation, which follows 
from the EU Accounting Directives (nota-
bly the 4th and 7th Company Law Directi-
ves on annual and consolidated accounts, 
78/660/EEC and 83/349/EEC), are not 
accepted in major securities markets 
outside Europe. Instead, EU-based compa-
nies wishing to raise capital on third count-
ry markets can be required to establish 
different sets of accounts in order to meet 
different financial reporting requirements. 
For example, when Daimler-Benz sought a 
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Accountin 
listing on the New York Stock Exchange, it 
was obliged to reorganise its accounting 
system completely in order to satisfy the 
requirements imposed by the US Securi-
ties and Exchange Commission. The 
and reduces investors' confidence 
in the credibility of the accounting 
rules. In order to bridge the gap 
capital markets, a new strategy 
has been proposed in the 
Communication. 
First step: checking the 
conformity of interna-
tional standards with 
EU Directives 
Rather than creating a Euro-
pean Accounting Standards Board or a 
new layer of European accounting stan-
dards on top of the existing layers of 
national and international standards, the 
Communication proposes to associate the 
EU with the efforts undertaken by IASC 
(International Accounting Standards Com-
mittee) and IOSCO (International Organi-
sation of Securities Commissions) towards 
a broader international harmonisation of 
accounting standards. 
As a matter of priority, the Commission 
will therefore examine, together with the 
Member States in the context of the 
Contact Committee on the Accounting 
Directives, the conformity of existing 
International Accounting Standards (IAS) 
with the EU's Accounting Directives. 
Establishing that these standards are in 
conformity with the Accounting Directives 
is an essential first step if Member States 
are to allow their large companies to 
prepare their accounts on this basis. If this 
examination reveals any inconsistencies 
between the Directives and IAS, these will 
be examined on a case by case basis. 








For more information, 
please contact 
Karel Van Hulle 
DG XV/D-3 
TEL:(+ 32.2)295 79 54 
or 295 34 70 
FAX:(+ 32.2)295 47 45 
Improve the comparability of conso-
lidated accounts 
A greater emphasis on international 
harmonisation means that more attention 
should be paid in the international harmo-
nisation debate to European interests. It is 
therefore essential to improve co-ordina-
tion between all bodies which play a role in 
accounting standard setting 
in the Member States. 
Better co-ordination is 
also necessary to impro-
ve the comparability of the 
accounts of those compa-
nies which are not seeking a 
listing on international capi-
-: tal markets but which are ne-
vertheless important players 
..j within the Single Market. Lack 
of comparability can give rise to 
distortions of competition and 
hinder potential investors' asses-
sment of a company. In order to 
achieve this enhanced co-ordina-
tion, the Communication proposes 
to improve the functioning of the 
Contact Committee set up under 
the 4th Company Law Directive on 
the annual accounts of limited liability 
companies. The Contact Committee 
should deal with a number of accoun-
ting issues for which no immediate solu-
tion is found in the existing Accounting Di-
rectives. Of course, this is only possible 
within the limits determined by the Ac-
counting Directives. The Commission will 
decide how to make the best use of the a9-
vice given by the Committee, for example 
to include it in an interpretative Communi-
cation or in a Recommendation. Effective 
technical co-operation in the Contact 
Committee will make it possible to avoid 
legislation in most cases. 
It is proposed to concentrate the work of 
the Contact Committee on consolidated 
accounts. A more general approach inclu-
ding individual accounts would be more li-
kely to run into controversy, since these 
are in many Member States directly related 
to reporting for tax purposes and to the 
assessment of the profit available for 
distribution. 
The Commission believes that professio-
nals using and preparing accounts should 
remain closely associated with the work of 
the EU in the accounting field. The 
Accounting Advisory Forum, which was 
set up in 1991 and comprises representati-
ves of the main professions using and 
preparing accounts as well as of national 
accounting standard setting bodies, will 
therefore continue its role as a 
consultative body. The expertise available 
in the Forum will be associated with the 
technical work of the Contact Committee. 
Benefits expected 
With its Communication, the Commission 
wants to offer a clear prospect that com-
panies seeking listings on US and other 
world markets w ill be able to remain 
within the EU accounting framework and 
that US GAAP (Generally Accepted 
Accounting Principles), over which they 
and their governments can exercise no 
influence, is not the only option. With this 
new strategy, the EU is not abandoning the 
field of accounting harmonisation, but is 
rather strengthening its commitment and 
contribution to the international standard-
setting process, which offers the most 
efficient and rapid solution for the problem 
of companies operating on a world-wide 
scale. At the same time, the improvement 
of the level of financial reporting of 
European companies with an international 
vocation will certainly have a positive 
impact on financial reporting practices of 
other European companies. It is expected 
that improved financial reporting in conso-
lidated accounts will encourage small and 
medium-sized companies to improve their 
financial reporting, even though they do 
not prepare consolidated accounts them-
selves. The implementation of this new 
strategy will ultimately benefit both users 
of accounts and those who prepare them. 
Guidelines on environ-
mental issues in accoun-
ting 
A set of guidelines on how 
to reflect environmental 
considerations in compa-
nies) annual accounts has 
been drawn up by the Ac-
counting Advisory Forum 
as an advisory document 1 
to the European Commis-
sion. The objective of the 
guidelines, entitled ccEnvi-
ronmental Issues in Fi-
nancial Reporting))' is to 
ensure that the accounts 
clearly reflect not only a 
companls attitude to-
1vards the environment 
but also the impact of en-
vironmental risks and lia-
bilities on a company)s fi-
nancial position. However, 
the guidelines are not le-
gally-binding and do not 
necessarily represent the 
Commission Js official 
position. 
Copies of "Environmental Issues 
in Financial Reporting" are 
available (only in English for the 
moment) from the Commission's 
financial information unit 
(DG XV/D-3) 
TEL:(+ 32.2)295 34 70 
FAX:(+ 32.2)299 47 45 
1 The Forum, which comprises 
accounting professionals, 
standard-setters and users of 
accounts, is not itself a stan-
dard -setting body but advises 
the Commission on accoun-
ting issues. 
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A Communication to facili-
tate imports of cars from 
another Member State by 
private individuals was 
adopted by the Commission 
on 20 December 1995. The 
Communication outlines 
the Commission's interpre-
tation of the application of 
Community rules on free 
movement of goods (Arti-
cles 30 to 36 of the EC 
Treaty) to procedures for 
the type-approval and regis-
tration of new and second-
hand vehicles which were 
previously registered in 
another Member State. The 
Communication, which cla-
rifies the formalities impo-
sed on the citizen and outli-
nes the procedural safe-
guards in terms of costs and 
time taken for registration, 
is aimed to help national 
administrations to apply 
Community law in this field 
and to facilitate acquisition 
by individuals of cars from 
another Member State. 
Voitures: 
La Commission a adopti le 
20 dicembre 1995 une 
communication pour faciliter les 
achats par des particuliers de voitures 
dans un au-tre Etat membre 1. 
La Communication clarifie 
Vinterpritation de la Commission 
de />application des regles 
communautaires sur la libre 
circulation des marchandises 
(Articles 30 a 36 du Traiti CB) 
aux procedures de reception et 
d)immatriculation des vihicules 
d)occasion ou neufs qui ont iti 
pricidemment immatriculis dans 
un autre Etat membre de />Union 
europienne. 
La Commission a constate, depuis un cer-
tain nombre d'annees, que les citoyens 
rencontrent de nombreux obstacles admi-
nistratifs au cours de leurs demarches 
pour faire immatriculer un vehicule qu'ils 
ont acquis dans un autre Etat membre: 
pres de 20% des plaintes concernant la 
libre circulation des marchandises 
enregistrees par la Commission en 1995 
concernaient les importations de voitures 
par des particuliers ! 
Le but de la communication est d'expliquer 
de maniere claire et concrete le droit 
applicable tel qu'il decoule du Traite CE, de 
la legislation europeenne et de la jurispru-
dence de la Cour de Justice. Le texte 
adopte par la Commission ne cree pas 
d'obligations juridiques nouvelles mais 
constitue un instrument de transparence 
tres utile pour la cooperation entre 
administrations nationales. La communica-
tion explicite les formalites imposees au 
citoyen pour l'immatriculation d'un vehicu-
le importe d'un autre Etat membre ainsi 
que les garanties de procedure dont ii 
beneficie. Ces clarifications devraient per-
mettre aux administrations nationales de 
mieux appliquer le droit communautaire et 
faciliter les achats transfrontaliers de 
voitures par les particuliers. 
Certificat de conformite communau-
taire = formalites simplifiees 
Grace a la delivrance du certificat de con-
formite communautaire, qui est obligatoire 
pour les vehicules neufs depuis le 
16 February '96 • N o 2 
I er janvier de cette annee, ces vehicules 
pourront etre immatricules sur simple 
presentation de ce certificat sans qu'aucun 
controle ne soit impose. En outre, pour les 
vehicules usages, les autorites nationales 
chargees de l'immatriculation ne pourront 
exiger un contr6le technique du vehicule 
que si un contr61e identique est exige pour 
l'immatriculation des vehicules nationaux. 
Certains vehicules qui one ete mis en 
service avant le I er janvier 1996 peuvent 
avoir re~u une reception nationale. Dans 
ce cas, le constructeur ou son represen-
tant doit delivrer un certificat attestant que 
le vehicule repond au type homologue 
dans l'Etat membre d'immatriculation sous 
reserve ou non de quelques points qu'il 
doit indiquer. Le demandeur d'immatricu-
lation peut alors, si ces points ne posent 
pas de problemes de securite ou 
d'environnement, obtenir sans probleme 
l'immatriculation de son vehicule. 
Les garanties de procedures 
• Les autorites nationales sont chargees 
de s'assurer que le fabricant qui delivre 
les documents necessaires a l'immatricu-
lation n'impose pas des frais de plus de 
I 00 ECU ou des delais de plus de 
3 semaines au demandeur d'immatricula-
tion. 
• Tout refus ou retrait d'une immatricula-
tion doit etre dGment motive et notifie a 
l'interesse avec indication des voies de 
recours offertes dans l'Etat membre 
d'immatriculation. 
• Les autorites nationales ne peuvent 
engager de poursuites a l'encontre d'un 
resident beneficiant d'une immatricula-
tion provisoire lorsque le retard apporte 
a l'immatriculation definitive du vehicule 
est imputable a ces autorites. 
1 La Communication interpretative adoptee le 
20/12/1995 met a jour et remplace une com-
munication interpretative precedente (88/C 
281/08 du 4/11/88) sur le meme sujet. Cette 
mise a jour prend acte notamment de Fentree 
en vigueur de la procedure de reception dite 
«cp), obligatoire depuis le 1/1/96, ainsi que de 
!,application de la Directive sur le controle tech-
nique periodique du vehicule (91/328/CEE du 
21/6/91). 
Die Kommission nahm am 
20. Dezember 1995 eine 
Mitteilung an, die die Ein-
fuhr von Kraftfahrzeugen 
aus einem anderen Mit-
gliedstaat <lurch Privatper-
sonen vereinfachen soil. In 
dieser Mitteilung wird die 
Anwendung der EG-Vor-
schriften iiber den freien 
Warenverkehr (Artt. 30-36 
EG-Vertrag) auf Bauartge-
nehmigungsverfahren und 
die Zulassung von Neu-
und Gebrauchtwagen, die 
vorher in einem anderen 
Mitgliedstaat zugelassen 
waren, erlautert. Die Mittei 
lung, in der im einzelnen 
auf die Formalitaten einge-
gangen wird, die von den 
Biirgern erfullt werden 
miissen, sowie auf die 
Verfahrensvorschriften, di 
Zeit und Geld sparen helfe 
soilen, soil dazu beitragen 
die Anwendung des ein-
schlagigen Gemeinschafts-
rechts <lurch die nationale 
Behorden zu verbessern 
und den Erwerb von Kraft 
gliedstaaten <lurch Privat-
personen zu erleichtern. 
References: SEC(95 )2262 
du 20/12/1995 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Etienne De Perier 
DG XV/B-1 
TEL:(+32.2)299 49 71 





Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter Joao 
Armando de Abreu Rocha 
DG XV/E-2 
TEL:(+ 32.2)296 15 66 
FAX:(+32.2)295 93 31 




TEL:(+ 32.2)296 64 17 
FAX:(+32.2)295 60 90 
DiplOmes d'architectes: 
La duree minimale de la formation en 
architecture est de quatre annees d'etude 
a plein temps selon les dispositions de la 
directive 85/384/CEE du Conseil, du 
I O juin 1985. Cependant, pour les forma-
tions en architecture dispensees par les 
"Fachhochschulen" (ci-apres "FH") de la 
Republique Federale d'Allemagne, la direc-
tive prevoit que la duree de la formation 
est d'au mains trois annees a temps plein, 
ce qui constitue done une derogation a la 
regle generale. Elle stipule egalement que 
pour que les diplomes des "FH" sanctio-
nant une formation de trois ans puissent 
etre reconnus dans les autres Etats 
membres, cette formation doit etre com-
pletee par une experience professionnelle 
de 4 ans en Allemagne. De plus, l'ordre 
professionnel doit etablir en ce cas que les 
travaux accomplis par l'architecte 
concerne constituent des applications 
probantes de !'ensemble des connaissances 
requises pour la formation normale en 
architecture. 
La derogation en cause n'a pas de limite 
temporelle. La directive prevoyait que la 
Commission presente un rapport en 1995 
sur !'application de cette derogation et des 
propositions appropriees, sur la base de 
!'experience acquise et compte tenu de 
!'evolution des formations dans le domaine 
de !'architecture. L'experience acquise a 
montre que !'application de la derogation 
en question n'a pas en general pose de pro-
blemes. En plus la duree de la formation en 
architecture des "FH" est progressivement 
passee, a partir de 1987, dans la plupart des 
"Lander", a 4 annees. Restent cependant, 
bien entendu, des formations "FH" de trois 
annees acquises entre 1987 et 1995. Dans 
ces conditions, la Commission a decide de 
ne pas proposer cette abrogation. 
Municipal voting rights: 
January 1996, Directive 
94/80/EEC laying down detailed arrange-
ments for the exercise of the right to vote 
and to stand as a candidate in municipal 
elections by citizens of the Union residing 
in a Member State of which they are not 
nationals 1 , came into force. Based on 
article 88 of the Treaty, the Directive does 
not seek to harmonise electoral laws but 
introduces the principle of non-discrimina-
tion whereby residents may exercise their 
rights in their Member State of residence 
on the same conditions as nationals. In 
de-rogation to the rule of equal treatment 
however, when the proportion of non-
national residents exceeds 20% of the total 
population of a Member State (Luxem-
bourg), voters and candidates must qualify 
for a minimum residence period (up to 6 
and 12 years respectively) . Likewise, 
Belgium may submit the right to vote of 
Union citizens, in a limited number of local 
government units, to a minimum residence 
period (up to 6 years). The Directive also 
allows Member States to reserve the 
functions of mayor and alderman to its 
own nationals. 
German authorities anticipated the dead-
line for implementation of the Directive by 
allowing EU nationals resident in Berlin to 
take part in the October 1995 municipal 
elections. At present, Ireland, Luxem-
bourg, Finland and the United Kingdom 
have transposed the Directive into natio-
nal law. Likewise, in Germany and Austria, 
I 5 out of 16 and 3 out of 9 Lander respec-
tively have implemented the Directive. 
On I I January 1996, the Commission 
adopted a proposal for a Council 
Directive 2 modifying Council Directive 
94/80 so as to amend the annex of the 
Directive in order to include, for the three 
new Member States (Austria, Finland and 
Sweden), the references to the municipali-
ties in which non-national Union citizens 
are entitled to participate in the elections 
on the same conditions as national citizens. 
1 EC Official Journal N°L368 of 31/12/1994 
2 COM (95)499 
Pas de mesures de sauve-
garde pour empecher les 
importations de medica-
ments d)Espagne 
Sur proposition du Com-
missaire en charge du 
Marche interieur, Mario 
Monti, en accord avec le 
Commissaire charge de la 
politique industrielle, 
Martin Bangemann, la 
Commission a, par deci-
sion du 20 decembre 1995, 
rejete les demandes de 
l)Allemagne, de FAutri-
che, de la Belgique, du 
Danemark, de la France, 
de Flrlande et du Royau-
me-Uni a etre autorises a 
adopter des mesures de 
sauvegarde en vertu de 
l)article 379 de l)Acte 
d)adhesion de l)Espagne et 
du Portugal, a l)encontre 
de produits pharmaceuti-
ques en provenance d)Es-
pagne. L'Italie, Les Pays 
Bas et la Suede se sont ral-
lies aux soucis exprimes 
dans Les sept demandes 
precitees, sans cependant 
introduire de demande 
formelle. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Guyslaine Guisolphe 
DG XV/B-1 
TEL:(+ 32.2)295 18 60 
OU 296 20 9/ 
FAX:(+32.2)295 71 91 
February '96 • No 2 1 7 
LIBRE CIRCULATION 
Vers un elargissement de 
Schengen aux pays nordi-
ques 
Le Comite executif Schen-
gen a decide lors de sa reu-
nion du 20 decembre 1995 
a Osten de (Belgique)) 
d)engager des negociations 
en vue de !)adhesion du 
Danemark) de la Suede et 
de la Finlande a la Con-
vention et de la conclusion 
d)un accord de coopera-
tion avec la Norvege et 
l)Islande. La Convention 
d)application de Schengen) 
visant la suppression des 
controles sur les personnes 
aux frontieres communes 
entre les pays participants) 
est pleinement operation-
nelle depuis le 26 mars 
1995 entre sept pays de 
FUnion europeenne: Bel-
gique) Pays-Bas) Luxem-
bourg) Allemagne) France) 
Espagne et Portugal. Vex-
tension de Fapplication de 
la Convention a fYAutri-
che) a l)Italie et a la Grece 
( qui ont deJa adhere a 
Schengen) est en prepara-
tion. La France) qui a 
maintenu temporaire-
ment des controles a ses 
frontieres nationales en 
application de la clause de 
sauvegarde de la Conven-
tion de Schengen) a indi-
que lors de cette reunion 
qu)elle pourrait probable-
ment se prononcer sur la 
levee de ces controles vers la 
fin Janvier. Les Pays-Bas 
ont pris la presidence du 
Comite executif Schengen 
au ler Janvier 1996 pour 
six mois. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter Jan 
De Ceuster DG XVIA-3 
TEL:(+ 32.2)296 I O 72 
FAX:(+ 32.2)295 60 90 18 
Q n 13 December 1995, the Commis-
sion decided to send reasoned opinions 
(the second stage of formal infringement 
procedures under Article 169 of the EC 
Treaty) to a number of Member States for 
violations of Community rules on the free 
movement of professions. In the absence 
of a satisfactory reply to the reasoned 
opinions within 40 working days of receipt, 
the Commission may decide to refer the 
Member States in question to the Court of 
Justice. 
France:ski instructors 
The Commission requires an amendment 
of French legislation and practice on the 
recognition of sport diplomas and, particu-
larly, ski instructor diplomas issued by 
other Member States. The Commission 
considers that France has failed to fulfil its 
obligations under Directive 92/51 /EEC on 
the recognition of diplomas. The Commis-
sion decision follows complaints from ski 
instructors who have obtained their 
qualification in another Member State. 
Under Community law, they are entitled 
to have their diplomas recognised in 
France for the purpose of exercising their 
profession there. 
For more information on the recognition of sport di-
plomas, please contact Yves Le Losteque 
DG XV/E-2 
TEL:(+ 32.2)296 52 32 • FAX:(+ 32.2)295 93 31 
Greece: hotel managers 
The Commission considers that the Greek 
law on exercising the profession of hotel 
manager (Decree 3594/ 1956) violates the 
Directive 68/366/EEC concerning certain 
self-employed persons. In particular, the 
Greek law requires hotel managers wish-
ing to exercise their profession in Greece 
to obtain prior authorisation which is only 
delivered if the manager concerned has a 
diploma issued by the Greek National 
Tourism School or has followed a course 
there. However, under the terms of Di-
rective 68/366, Member States are obliged 
to recognise experience gained exercising 
the professions in question for a certain 
time in another Member State as a suffi-
cient condition for access to professional 
February '96 • N o 2 
Free movemen 
activities for which the host Member State 
requires possession of knowledge and ge-
neral, commercial or professional aptitude. 
For more information about Directive 68/366/EEC, 
please contact Giovanni Mastrogiacomo DG XV/E-2 
TEL:(+ 32.2)296 93 55 • FAX:(+ 32.2)295 93 31 
Portugal: private security services 
The Commission considers that the Portu-
guese statute on private security services 
violates the EC Treaty's rules on freedom 
of establishment (Article 52 of the EC 
Treaty), free movement of workers 
(Article 48) and free provision of services 
(Article 59). This is because under the 
Portuguese statute only Portuguese 
companies can provide private security 
services in Portugal and the security staff 
must be of Portuguese nationality. 
For more information about free movement of 
private security services, please contact Fernando 
Castillo de la Torre DG XV/E-1 
TEL:(+ 32.2)296 15 99 • FAX:(+ 32.2)295 09 92 
Germany: teachers 
The Federal Republic of Germany has fail-
ed to implement properly Directive 
89/48/EEC setting up a general system of 
recognition of diplomas awarded on 
completion of professional education and 
training lasting at least three years after 
school leaving examinations (equivalent of 
A-levels or "baccalaureat"). This Directive 
was due to be implemented in national 
legislation before 4 January 1991. The par-
ticular problem concerns the recognition 
of teachers' qualifications obtained in 
other Member States. In Germany, the 
recognition of diplomas for access to the 
teaching profession falls within the compe-
tence of the Lander. To date, the German 
authorities have notified transposition 
measures adopted by twelve Lander, 
but they have not yet notified the 
transposition provisions of the four other 
Lander (Baden-WUrttemberg, Branden-
burg, Sachsen-Anhalt and Mecklenburg-
Vorpommern ). 
For more information about Directive 89/48/EEC, 
please contact Maria Gomez Leal DG XV/E-2 
TEL:(+ 32.2)295 99 63 • FAX:(+ 32.2)295 93 31 
ISM 1¥WMfi·f ·M HMM 
rof essions: 
References: COM(95 )437 
du 27/11/1995 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Eric Vliebergh DG XV/E-2 
TEL:(+32.2)295 90 61 
FAX:(+ 32.2)295 93 31 
United Kingdom: 
recognition of medical 
diplomas 
The United Kingdom has 
failed to transpose Direc-
tive 89/594/EEC, except 
with regard to the 
provisions concerning 
veterinary surgeons. This 
Directive amends several 
previous Directives con-
cerning the mutual 
recognition of diplomas, 
certificates and other 
evidence of formal qualifi-
cations as doctors, nurses 
responsible for general 
care, dental practitioners, 
veterinary surgeons and 
midwives. The Directive 
should have been transpo-
sed completely into UK 
law by 8 May 1991 at 
the latest. However, the 
provisions concerning 
doctors, general care 
nurses, dental practitio-
ners and midwives have 
still not been put into effect. The United 
Kingdom fa iled to answer to a letter of 
formal notice sent on 12 July 1995. 
For more information about Directive 89/594/EEC, 
please contact Maria Isabel Alvarez Cuartero 
DG XV/E-2 
TEL:(+ 32.2)296 05 66 • FAX:(+ 32.2)295 93 31 
Greece: minimum duration of 
training for physicians 
Greece has failed to transpose properly 
Directive 93/ 16/EEC concerning the 
recognition of doctors' qualifications. In 
particular, Article I 34 of Greek law 2071-
92 provides for a duration of training to 
qualify as an occupational physician of six 
months to one year whereas Articles 
24 and 27 of the Directive 93/ 16 specify 
that the minimum duration of training is 
four years. The Commission considers 
that the Greek authorities' answer to the 
letter of formal notice sent on 6 July 1995 
was not satisfactory. 
For more information about Directive 93/ I 6, please 
contact Eric Vliebergh DG XV/E-2 
TEL:(+ 32.2)295 90 61 • FAX:(+ 32.2)295 93 31 
Specialisations medicales: 
La Commission a adopte le 27 novembre 
1995 une proposition modifiee de directi-
ve concernant la directive 93/ 16/CEE 
visant a faciliter la libre circulation des 
medecins et la reconnaissance mutuelle de 
leurs dipl6mes. Cette proposition vise a 
habiliter la Commission a modifier elle-
meme certaines dispositions de la directive 
- ii s'agit des listes des specialisations 
medicales communes a tous les Etats 
membres ou a certains Etats membres 
ainsi que des listes de la duree des forma-
tions medicales correspondantes - afin de 
pouvoir les adapter avec rapidite et 
souplesse aux necessites du moment. 
La proposition prevoit une procedure de 
comitologie associant le Cornice de hauts 
fonctionnaires de la sante publique (cornice 
de gestion compose de fonctionnaires des 
Etats membres) au processus de decision. 
Toutefois, aux fins de la mise en reuvre de 
cette procedure, d'autres instances pour-
ront egalement etre consultees et notam-
ment le Cornice consultatif pour la forma-
tion des medecins. Celui-ci a deja constitue 
un groupe de travail dont le mandat est 
precisement de formuler des propositions 
de modification de la directive en matiere 
de specialisations medicales. Cette directi-
ve devrait en principe etre definitivement 
adoptee par le Conseil, apres avis du 
Parlement europeen en seconde lecture, 
au cours du premie r semestre de 1996. 
''Have gun, will 
travel ... « 
To facilitate the free move-
ment of marksmen and 
hunters and ease adminis-
trative arrangements re-
lating to the Community 
firearms legislation (Di-
rective 91/ 477/EEC), the 
Commission adopted a 
Recommendation on 25 
February 1993 providing 
for the introduction of the 
European firearms pass 
with a uniform format. 
The Commission has now 
adopted (on 12 January 
1996) a further supple-
mentary Recommendation 
extending the scope of the 
initial Recommendation 
to include the three new 
Member States (Austria, 
Finland and Sweden). At 
present, the European fire -
arms pass is issued by ten 
of the former twelve Mem -
ber States in conformity 
with the uniform format 
specimen recommended by 
the Commission ( delays 
have been experienced in 
its introduction by France 
and Italy). 
For more information, 
please contact 
Girard Beaudu, 
DGXV/ A -3 
TEL:(+32.2)295 99 26 
FAX:(+32.2)295 60 90 
February '96 • No 2 19 
PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE 
The Commission adopted 
on 13 December 1995 a 
new proposal for a Directive 
on the legal protection of 
biotechnological inventions 
after the rejection of the 
joint text of the Concilia-
tion Committee by the Eu-
ropean Parliament on 
1 March 1995. Thenew 
proposal takes full account 
of the European Parlia-
ment's ethical concerns. It 
draws a clear distinction 
between inventions and 
discoveries, excludes com-
pletely from patentability 
methods of germ line gene 
therapy on humans, esta-
blishes a balance between 
the suffering or physical 
handicaps that genetic alte-
rations can inflict on ani-
mals and the benefits that 
can be derived from the in-
vention, and introduces di-
rectly into patent law a der-
ogation for farmers in re-
spect of breeding stock. 
La Commission a adopti le 
13 decembre 1995 une nouvelle 
proposition de directive relative a la 
protection juridique des inventions 
biotechnologiques, suite au rejet par 
le Parlement europeen du projet 
commun du Comite de conciliation 
le 1 er mars 1995. Le but de cette 
directive est de preciser dans quelle 
mesure et a quelles conditions un 
brevet peut proteger des inventions 
issues de la biotechnologies de 
maniere a crier un cadre juridique 
homogene en Europe et eviter 
?apparition de reglementations 
nationales disparates qui 
freineraient la recherche. La nouvelle 
directive exclut sans equivoque tout 
traitement visant a modifier le code 
genetique des etres humains et limite 
de tels traitements sur Les animaux 
pour eviter toute souffrance inutile. 
Necessite d'une directive 
Le droit des brevets s'appliquant de nos 
jours en Europe a ete ecrit ii y a une 
trentaine d'annees, soit a une epoque ou 
Le vivant est-ii brevetable? 
• Dans l'etat actuel du droit des bre-
vets, independamment de la nouvel-
le proposition de directive, le vivant 
est brevetable. La nouvelle proposi-
tion n'invente pas la brevetabilite du 
vivant. Aujourd'hui, ii n'y a aucune 
barriere juridique a la brevetabilite 
du vivant. Autrement dit, la matiere 
animee doit etre traitee de la meme 
maniere que la matiere inanimee. 
Les principes de base du droit des 
brevets sont extremement simples: 
pour etre protege par un brevet, ii 
faut respecter les conditions de bre-
vetabilite (nouveaute, activite inven-
tive et application industrielle). Ces 
principes s'appliquent quel que soit 
le domaine technique en cause, qu'il 
concerne la matiere animee ou ina-
nimee. 
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les possibilites des biotechnologies etaient 
inconcevables. La biotechnologie contri-
bue d'une maniere tres importante a la 
mise sur le marche d'une nouvelle 
generation de medicaments et 
de produits agricoles et ali-
mentaires qui contribuent 
au progres dans la lutte 
centre des maladies gra-
ves. Par ailleurs, dans le 
domaine agricole, ii est 
possible, grace a ces 
progres, d'augmenter 
les rendements et de de-
velopper des especes resi-
stant a la fois aux conditions 
climatiques et aux maladies des 
plantes. 
Ces technologies ne sont utilisables qu'a 
condition que les progres puissent etre 
exploites commercialement grace a 
l'exclusivite octroyee par le brevet. II est 
done necessaire de preciser dans quelle 
mesure le droit existant 
des brevets peut s'appli-
quer aux inventions bio-
technologiques et c'est 
exactement ce que fait la 
directive. Pour !'instant, 
cette absence de clarifica-
tion, notamment par 
rapport a ce qui doit etre 
exclu de la brevetabilite, 
bloque le processus de 
delivrance des brevets. 
Ainsi, au sein de l'Office 
Europeen des Brevea 
(OEB) installe a Munich, 
plus de 300 demandes de 
brevets concernant des 
animaux et plus de 700 
demandes de brevets con-




Ne peut-on pas dire qu'un brevet 
sur un element isole du corps hu-
main est, en realite, un brevet sur 
une loi de la nature? 
• Par definition, toutes les activites 
humaines se deroulant sur cette 
terre ne peuvent que se soumettre 
aux lois de la nature ou les utiliser. 
Ainsi, tous les brevets existant au 
monde ne font qu'utiliser les lois de 
la nature. L'invention existe a partir 
du moment ou !'intervention humai-
ne produit un resultat que la nature 
est incapable d'accomplir par elle-
meme. Par exemple, le corps hu-
main produit naturellement de !'in-
terferon, mais la production d'in-
terferon en dehors du corps humain 
n'est pas quelque chose de naturel. 
ont ete 
I. Integration des preoccupations 
ethiques 
Le nouveau texte repond davantage aux 
preoccupations d'ordre ethique exprimees 
!WM M¥MMfi·M·MMMI 
ons biotechnolo • 
par le Parlement europeen. La nouvelle 
proposition n'est pas destinee a resoudre 
les problemes ethiques qui se posent en 
amont et en aval de la biotechnologie et ne 
comporte aucune disposition autorisant 
ou interdisant des recherches ou la 
commercialisation de telle ou telle 
invention biotechnologique. Son 
objectif est de preciser ce qui est 
brevetable et ce qui ne !'est pas et a 
cet egard, la nouvelle proposition 
integre de maniere univoque les 
soucis ethiques exprimes par le 
Parlement. 
Le nouveau texte etablit clairement que les 
methodes permettant de corriger et/ou 
modifier le code genetique d'un embryon 
humain dans le cadre d'une fecondation "in 
vitro" sont exclues de la brevetabilite. Les 
mots "en tant que tels" a propos de la 
brevetabilite des elements du corps 
humain, qui avaient cree la confusion et 
provoque le rejet par le Parlement 
europeen, ont ete supprimes. De meme, 
en ce qui concerne les animaux, ii est 
specifie qu'une invention ne peut etre 
brevetee si elle inflige des souffrances ou 
des handicaps a l'animal qui sont 
disproportionnes par rapport a l'utilite 
substantielle que represente !'invention. 
2. Distinction nette entre "invention" et 
"decouverte" 
La proposition indique clairement qu'une 
decouverte ne peut pas etre brevetable et 
precise les conditions dans lesquelles une 
invention peut etre brevetee. 
Quelle est la difference entre le 
droit americain et le droit 
En resume, on peut dire 
que l'on est en presence 
d'une invention si celle-ci 
europeen? 
• Au sein de la legislation americaine, 
ii n'y a pas d'exclusion de la breve-
tabilite concernant l'ordre public ou 
les bonnes mceurs, ni concernant 
les races animales ou les varietes 
vegetales. 
presente une solution 
technique a un probleme 
technique. 
Par exemple, le fait de 
decouvrir une substance 
dans la nature ne 
constitue qu'une decou-
verte. T outefois, si un 
precede permettant de 
l'obtenir est mis au point, ce precede est 
brevetable. 
La souris oncogene de Harvard 
pourrait-elle etre brevetee sous la 
nouvelle directive? 
• Nul ne peut pretendre savoir avec 
certitude comment une loi pourrait 
etre appliquee. Par rapport au cas 
de la souris de Harvard 1, ii faut no-
ter que la nouvelle proposition in-
troduit dans la legislation deux ele-
ments qui n'y s'y trouvent pas ac-
tuellement. D'une part, elle indique 
qu'il faut faire une evaluation entre 
la souffrance infligee a l'animal, du 
fait de !' invention, et l'utilite sub-
stantielle que !'invention represen-
te. D'autre part, en plus de cette 
evaluation, la proposition dit que la 
souffrance infligee, si elle est "ac-
ceptable" par rapport a l'utilite sub-
stantielle que represente !'inven-
t ion, doit etre proportionnelle aux 
objectifs poursuivis. II ne s'agit done 
pas de faire souffrir inutilement ou 
pour des motifs futiles. 
3. Maintien du "privilege de 
I' agriculteur'' 
La nouvelle proposition se veut plus claire 
en prevoyant expressement la possibilite, 
pour un agriculteur, d'utiliser une partie de 
son betail d'elevage pour renouveler son 
cheptel. L'objectif est d'indiquer aux ope-
rateurs en biotechnologie quelles inven-
tions ils sont susceptibles de voir 
protegees par brevet. Cela est absolument 
essentiel pour savoir dans quels domaines 
de recherche/developpement les investis-
sements pourraient etre rentabilises. La 
competitivite de l'industrie europeenne ne 
1 L'Universite de H arvard a fait breveter aux 
Etats- Unis une souris genetiquement modifee 
pour developper un cancer. Ces animaux ser-
vent a tester les nouveaux medicaments destines 
a !utter contre cette maladie. 
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Am 13. Dezember 1995 
nahm die Kommission ei-
nen neuen Vorschlag fur 
eine Richtlinie iiber den 
rechtlichen Schutz biotech-
nologischer Erfindungen 
an, nachdem der gemeinsa-
me Entwurf des Vermitt-
lungsausschusses am 
1. Marz 1995 vom Europai-
schen Parlament abgelehnt 
worden war. Der neue Vor-
schlag tragt den ethischen 
Bedenken des Europaischen 
Parlaments in vollem Um-
fang Rechnung. Es wird 
nun klar zwischen Erfin-
dungen und Entdeckungen 
unterschieden, Methoden 
der Keimbahntherapie zur 
Anwendung am Menschen 
sind nicht patentierbar, Lei-
den oder korperliche Be-
eintrachtigungen, die <lurch 
Verfahren zur Veranderung 
der genetischen Identitat 
von Tieren hervorgerufen 
werden konnen, miissen in 
einem angemessenen Ver-
haltnis zu den dadurch ge-
wonnenen Vorteilen stehen, 
und es wird ausdriicklich 
ein Landwirteprivileg fur 
Zuchtvieh eingefuhrt. 
References: 
COM (95 )661 du 
13/12/ 1995 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Dominique Vandergheynst 
DG XV /E-3 
TEL:(+ 32.2)295 69 23 
FAX:(+32.2)296 1736 
PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE 
Inaugural meeting of 
new data protection 
Working Party 
The representatives of the 
authorities in charge of the 
protection of privacy in the 
Member States (Data Pro-
tection Commissioners) 
and the Commission (DG 
XV) gathered together in 
Brussels on 17 January 
1996. The first meeting of 
the Working Party esta-
blished by Directive 
95/46/EEC 1 heralds a 
new phase of cooperation 
in the area of data protec-
tion. In welcoming the 
participants) John Mogg) 
Director General of DG 
XV, stressed the importan-
ce of pooling the collective 
expertise of the authorities) 
particularly as transposi-
tion of the Directive will 
effectively reshape and mo-
dernise data protection 
law across the EU. The 
clear challenge is to ensure 
the effective protection of 
individuals at a time of 
major developments in 
technology and in the ad-
vent of the Information 
Society. A more detailed 
report on this meeting and 
on the tasks facing the 
group in the coming year 
will be included in the 
next issue. 
For more information, 
please contact 




1 EC Official Journal 
N °L281 of23/ ll/ 1995. 
Communit Trade Mark: 
Applications for Community Trade may be payable to the Office in respect of 
Marks may be filed as from I January 1996 services it may render, like the delivery of 
at the Office for harmonisation in the extracts from the Office's register. 
Internal Market in Alicante. In order to 
make the Office operational, the Commis-
sion adopted on 13 December 1995 two 
Regulations required for the application of 
the Community Trade Mark Regulation. 
The Regulations (EC Official Journal 
N°L303 of 15/12/1995) concern the 
procedural rules for filing and registering a 
Community Trade Mark and the fees 
applicable. 
The first Commission Regulation adopted, 
referred to as "the Implementing Regula-
tion", contains procedural rules on the 
filing and registration of Community Trade 
Marks. It includes rules on the examination 
of trade mark applications by the Harmo-
nisation Office and opposition 
proceedings, on the administration of 
Community Trade Marks, on appeals 
against decisions of the Office and on 
proceedings concerning revocation or 
invalidity of Community Trade Marks. 
The second Commission Regulation adop-
ted, referred to as "the Fees Regulation" , 
determines in particular the amount of the 
fees, payable to the Harmonisation Office 
and the ways in which they must be paid. In 
addition, the Regulation empowers the 
President of the Office, subject to certain 
conditions, to lay down the charges which 
TYPE OF FEE 
Applications for Community trade mark 
may be filed as from I January 1996. 
How-ever, the filing date of applications 
which will be filed between I January and I 
April 1996 will be I April 1996. The filing 
date of applications which will be filed after 
I April 1996 will be their date of filing. 
The preparatory work on the opening of 
the Harmonisation Office for the filing of 
Community Trade Mark applications 
started in September 1994, almost 
immediately after the appointment of the 
President Uean-Claude Combaldieu) and 
the two vice-presidents of the Office 
(Alberto Casado and Alexander Von 
Muhlendahl) by the EU's Council of 
Ministers. 
The address of 
the Harmonisation Office is: 
Office for Harmonisation 
in the Internal Market 
(trade marks and designs) 
Avenida de Aguilera 20 
B- 03080 Alicante 
Spain 
TEL:(+34.6)5139 100 
FAX:(+ 34.6 )5139 173 
AMOUNT 
(in ECU's) 
Basic fee for the application for registration of a Community trade 
mark, covering a maximum of three classes of goods or services 975 
Opposition fee 
Basic fee for the registration of a Community trade mark, 
covering a maximum of three classes of goods and services 
Basic fee for the renewal of an individual mark 
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Plant-protection 
inventions 
The Internal Market · 
Council adopted on 
23 November 1995 a 
Common Position on the 
proposed Regulation 
harmonising the duration 
of industrial property 
rights in respect of plant-
protection products (insec-
ticides) fungicides and 
herbicides). The aim of the 
proposed Regulation is to 
introduce a neiv indus-
trial-property title) the 
supplementary protection 
certificate) which will pro-
vide an effective safeguar 
for any invention in the 
plant-protection sector for 
a maximum overall pe-
riod of fifteen years (from 
the moment at which the 
product is first placed on 
the market in the Union) 
The Regulation should b 
adopted definitively du-
ring 1996 and enter into 
force six months after its 
publication in the EC 
Official Journal. 
For more in formation, 
please contact 
Pascal Leardini, DG XV/E-3 
TEL:(+ 32.2)296 13 06 
FAX:(+ 32.2)296 17 36 
References: Common Posi-
tion EC Official Journal 
N°C353 of 30/12/1995. 
For more information, 
please contact Erik 
Nooteboom, DG XV/E-3 
TEL:(+ 32.2)296 03 48 
FAX:(+ 32.2)296 17 36 
A LA COOR DE JUSTICE 
Court condemns obstacles to free establishment 
The judgment of the European Court of 
30 November 1995 in the Gebhard case 
(C 55/94) will be of a significant importan-
ce to EC nationals who seek to establish 
themselves in another Member State. The 
Court stated in general terms, that nation-
al measures likely to obstruct or render 
less attractive the fundamental freedoms 
guaranteed by the Treaty must fulfil four 
conditions. They must: 
I. apply in a non-discriminatory manner 
2. be justified by compelling reasons of 
public interest 
3. be an appropriate means of securing the 
intended objective 
4. not be more restrictive than necessary. 
In so doing the Court applied the 
reasoning previously familiar in the field of 
goods ("Cassis de Dijon" - Case 120/78 -
Collection 79 p. 649) and services to the 
free movement of persons and establish-
ment. This clearly confirms a judgment 
delivered in 1993 in the Kraus case 
(C 19/92). The Court's approach may 
open up to examination by the 
Commission (and to possible challenge 
before the Court), a range of national 
measures which, although they do not 
discriminate against nationals of other 
Member States, have the effect of 
obstructing or discouraging establishment 
by individuals or firms. 
Arrets octobre/novembre 1995 
• Arret de la Cour du 12/ I 0/ 1995 dans 
l'Affaire C-242/94: Commission contre 
Espagne/non-transposition de la directive 
90/619/CEE assurance-vie Uournal Offi-
ciel CE N°C3 I 5 du 25/ I I/ 1995). 
• Arret de la Cour du 26/ I 0/ 1995 dans 
I' Affaire C-143/94: demande de decision 
prejudicielle du Tribunale amministrativo 
regionale del Lazio/marches publics -
offres anormalement basses par rapport 
a la prestation / Furlani construzioni 
generali contre Azienda nazionale auto-
noma strade UOCE N°C333 du 
9/12/1995). 
• Arret de la Cour du 26/ I 0/ 1995 dans 
I' Affaire C-15 I /94: Commission contre 
Luxembourg/article 48 du Traite CE-
egalite de traitement - et reglement CE 
1612/68 relatif a la libre circulation des 
t ravailleurs UOCE N°C35 I du 
30/12/1995). 
• Demande de decision prejudicielle pre-
sentee par ordonnance de Uinsratten i 
Stokholms Lan du 13 octobre 1995 dans 
le recours introduit par VAG Sverige 
AB/Affaire C-329/95/immatriculation de 
voitures UOCE N°C351 du 30/12/1995). 
• Demande de decision prejudicielle pre-
sentee par ordonnance du Hoge Raad 
der Nederlanden rendue le 20/ I 0/ 1995 
dans l'Affaire C-337/95/Parfums Dior SA 
et Parfums Dior BY/Protection des mar-
ques UOCE N°C35 I du 30/12/1995). 
• Demande de decision prejudicielle pre-
sentee par ordonnance du Hoge Raad 
der Nederlanden rendue le 3/ I I/ 199 5 
dans l'Affaire C-349/95/Frits Loender-
sloot contre Georges Ballantine/Protec-
tion des marques UOCE N°C35 I du 
30/12/1995). 
• Demande de decision prejudicielle pre-
sentee par jugement du Tribunal de com-
merce de Pontoise rendue le 3/ I 0/ 1995 
dans l'Affaire C-352/95/Phyteron Inter-
national contre Jean Bourdon/droit des 
marques UOCE N°C35 I du 30/12/1995). 
• Recours introduit le I 0/1 I /1995 par la 
Commission contre le Luxembourg dans 
l'Affaire C-350/95 pour non transposi-
tion de la directive 91 /371 /CEE relative a 
!'application de l'Accord entre la CEE et 
la Suisse concernant !'assurance directe 
autre que !'assurance sur la vie UOCE 
N°C35 I du 30/12/1995). 
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• N°C3 I 4 du 25/ I I/ 1995 
• Decision du Conseil du 16/06/1994 por-
tant nomination du president, vice-presi-
dent et des membres de !'Office de !'har-
monisation dans le marche interieur. 
• N°C320 du 30/ I I/ 1995 
• Position commune CE N°26/95 du 
23/ I 0/ 1995 arretee par le Conseil en vue 
de !'adoption d'une directive relative aux 
systemes d'indemnisation des investis-
seurs. 
• N °C326 du 6/12/1995 
• Question parlementaire E-986/95 posee 
par Karin Falkmer (PPE) a la Commission 
sur !'application de la directive sur la pas-
sation de marches publics de fourniture. 
• N °C332 du 9/12/1995 
• Entree en vigueur de !'accord instituant 
!'Organisation mondiale du commerce 
sur les marches publics au regard de !'ar-
ticle 36 de la directive 93/38/CEE (passa-
tion des marches dans les secteurs de 
l'eau, de l'energie, des transports et des 
telecommunications). 
• N °C34 I du 19/12/1995 
• Transmission par la Commission au 
Conseil le 7/12/1995 de la proposition de 
directive (COM(95)6 I 2) sur les equipe-
ments de terminaux de telecommunica-
tions et les equipements de stations ter-
restres de communications par satellite, 
incluant la reconnaissance mutuelle de 
leur conformite (version codifiee). 
• Proposition de directive sur la surveillan-
ce complementaire des entreprises d'as-
surance faisant partie d'un groupe d'assu-
rance. 
• N°C343 du 21/12/1995 
• Decision du Conseil du 8/12/1995 por-
tant nomination des membres des co-
mites consultatifs pour la formation des 
medecins, des dentistes, des sages-fem-
mes et des veterinaires. 
• N°C344 du 22/12/1995 
• Retrait de la proposition de directive 
(COM(93)652 final/2) concernant une 
politique sur la reconnaissance mutuelle 
des licences et autres autorisations natio-
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nales pour la prestation de services de 
reseaux satellites et/ou de services de 
communications par satellite. 
• Retrait de la proposition de directive 
(COM(92)254 final) sur la reconnaissan-
ce mutuelle des licences et autres autori-
sations nationales pour la prestation de 
services de telecommunications, l'etablis-
sement d'une licence unique communau-
taire de telecommunications et la crea-
tion d'un comite communautaire des 
telecommunications (CTC). 
• Retrait de la proposition modifiee de di-
rective (COM(94)4 I final) sur la recon-
naissance mutuelle des licences et autres 
autorisations nationales pour la presta-
tion de services de telecommunications. 
• Retrait de la proposition de directive 
(COM(84)730 final/2) et de la proposi-
tion de directive modifiee (COM(87)255 
final) concernant la liberte d'etablisse-
ment et de prestation de services dans le 
domaine du credit hypothecaire. 
• N °C350 du 30/12/1995 
• Resolution du Conseil du 20/12/1995 re-
lative a la reconnaissance mutuelle de la 
validite des ordonnances medicales. 
• N°C353 du 30/12/1995 
• Position commune CE N°32/95 du 
4/12/1995 arretee par le Conseil en vue 
de !'adoption de la directive sur les vire-
ments transfrontaliers. 
• N °C6 du 11/01/1996 
• Proposition de reglement modifiant !'an-
nexe du reglement CEE 391 I /92 concer-
nant !'exportation des biens culturels. 
• Proposition de directive modifiant !'an-
nexe de la directive 93/7/CEE relative a la 
restitution des biens culturels ayant illici-
tement quittes le territoire d'un Etat 
membre. 
• N°L6 du 11/01/1996 
• Proposition de reglement modifiant !'an-
nexe du reglement CEE 391 I /92 concer-
nant !'exportation des biens culturels. 
• Proposition de directive modifiant !'an-
nexe de la directive 93/7/CEE relative a la 
restitution des biens culturels ayant illici-
tement quittes le territoire d'un Etat 
membre. 
Divers 
- Donnees a caractere 
personnel 
La DG XV informe les abonnes au Single 
Market News que les donnees relatives a 
leur adresse, a leur fonction et a leurs 
inten~ts ainsi qu'eventuellement a ceux de 
leur societe ou association, dont elle 
dispose, ne seront pas cedees a qui que ce 
soit a l'exterieur de la Commission sans 
leur autorisation explicite. Ces donnees 
seront utilisees par la DG XV pour 
envoyer aux abonnes du Single Market 
News de la documentation relative a leurs 
activites ainsi que pour entrer en contact 
avec eux. 
Les abonnes one le droit d'acceder a ces 
informations, de les corriger ou de les 
effacer a tout moment, en ecrivant a 
l'editeur responsable, done l'adresse figure 
a la derniere page du Single Market News. 
- Societe de l'information 
Dans sa prochaine edition, Single Market 
News presentera un dossier special 
consacre a la societe de !'information. Ce 
dossier fera le point sur le cadre legislatif 
existant et les nouvelles propositions 
destinees a assurer le developpement 
harmonieux et la libre circulation des 
services dans la societe de !'information. 
- Commercial communications 
The magazine devoted to 'Commercial 
Communications in Europe' is available 
from Marianne Paemen. 
Fax: (+32.2)295.77.12 or by e-mail: 
Marianne.Paemen @ dg 15.cec.be 
The contract for the design, printing and distribution of Single Market 
News was subject to competitive procurement procedures in line with EC 
Directives to ensure value for money. 
Single Market News is also available on the World Wide Web URL = 
http://www.cec.lu/en/comm/dg 15/dg 15 home.html 
AGENDA 
Dossiers DG xv sous 
presidence italienne: 
24/25 fevrier: Conseil informel Marche 
lnterieur (*) 
- fonctionnement du marche unique ( de bat) 
- simplification et dereglementation du marche 
unique ( debat) 
- le marche unique et le citoyen (debat) 
- role du marche interieur pour ameliorer la 
competitivite de l' industrie europeenne (debat) 
- partenariat Euro-Mediterraneen (debat) 
6 mai: Conseil Economie et Finances (*) 
- reorganisation et liquidation des etablissements 
de credit (position commune) 
- modification des ratios de solvabilite et creation 
d'un Comite de surveillance prudentielle pour 
les societes d'investissement et les institutions 
de credit ( debat) 
28 mai: Conseil Marche lnterieur (*) 
- directive sur la formation des medecins 
generalistes (adoption) 
- reglement sur la protection des produits 
phytopharmaceutiques (adoption) 
- amendements modifiant les directives "marches 
publics" suite a l'AMP (adoption) 
- proposition de reglement sur le statut de societe 
europeenne (deba0 
- propositions visant a assurer la libre circulation 
des personnes dans la Communaute ( debat) 
- protection des dessins et modeles ( debat) 
- liberte d'etablissement des avocats (debat) 
- (eventuellement) nouvelle proposition sur la 
protection des inventions biotechnologiques 
(debat) 
- (eventuellement) adhesion de la Communaute 
au Protocole de l'Accord de Madrid et adapta-
tion du reglement sur la marque CE (debat) 
- ( eventuellement) supervision des compagnies 
d'assurances appartenant a un groupe 
d'assurance ( debat) 
3 juin: Conseil Economie et Finances (*) 
- directive sur les paiements transfrontaliers 
(adoption) 
- (eventuellement) systemes de compensation 
des investisseurs (adoption) 
(*) ordre du jour provisoire 
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